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INTRODUCTION TO COLLOQUE
Some years ago there appeared in the English-speaking world
a small hook entitled Vesus Rediscovered. It proved to be a very
popular work and sold thousands of copies. It contained no
startling revelations about Jesus Christ nor offered any particu-
larly penetrating insight into the Gospels. It was, for the most
part, a presentation of some highly personal reflections by an
Anglican layman (who has since become a Roman Catholic) on
certain aspects of modern moral practice, viewed in the light of
the Gospel. The reason for the hook's high sales lay, I am inclined
to believe, in its beguiling title, rather than in the substance of its
content. Some of the reading public would have bought the book,
I imagine, in the belief that a new facet of the character of Jesus
Christ, that had been obscured for centuries, was now revealed,
much in the same way as some of the original freshness of
Michelangelo's paintings in the Sistine Chapel have been recently
restored through modern scientific techniques.
Every Christians conversion is the story of a discovery, or
rediscovery, of Jesus Christ. St. Vincent's life from 1617 onwards
reads as so many chapters following on his rediscovery of Jesus
Christ. What paths, it may be asked, led him towards that redis-
covery? The question fascinates us, but St. Vincent himself gives
us few clues to guide us along those paths.
There is a further slight difficulty. An overlay of tradition or
a particularly strong biographical portrait can obscure, or at
least fail to throw into clear relief, certain facets of the saint's
character or a particular perspective of his vision. I-las, one might
ask, the smoke of incense and of candles over the years dulled or
left less sharp some of the features of the original Vincent de
Paul? Thankfully, however, in modern times the portrait is being
restored. Certain features of the character of St. Vincent are
being rediscovered and for this we are much indebted to the
delicate and painstaking work that has been done by various
experts both inside and outside the Vinccntian "fatnilia".
To rediscover St. Vincent one must begin with his own redis-
covery of Jesus Christ . Writing to the young cleric, Nicolas
Etienne, in 1656 St. Vincent remarked:
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"May it please God to give to the Company to which you belong the
grace of elevating you to...a great love of Our Lord Jesus Christ Who
is our father, our mother and our all. "(Corte V, p. 534).
That is a multidimensional vision of Jesus Christ which was
achieved only after much work in the studio of life. Different
artists helped St. Vincent to discover different dimensions in his
vision of Jesus Christ. Cardinal De Berulle would accentuate the
importance of the vertical dimension: the eternal states of the
Word Incarnate; the priestly-victim in heaven worshipping the
Father. St. Francis de Sales would open St. Vincent's eyes to the
depths of the love of God that repose in "the Man, Christ Jesus"
(1 Tim 2:5), a love which is shared with the baptized so that they
can manifest it, not only by word but in decd and in truth. An
introduction to any devout life must ]cad to an introduction of
love to all life. St. Vincent would go further. His vision of Jesus
Christ would carry him deep into the world of the poor who
would become for him quasi sacraments. In breaking the word of
God for the poor and distributing to them the food that perishes.
St. Vincent found that he was, not only encountering Christ Jesus,
but giving glory to the Father through Him in the unity of the
Spirit.
The frame, if one might say so, for St. Vincent's vision of
Jesus Christ was the Providence of God which holds all things in
place. It was the Providence of God that would be a light to his
steps as he searcher! out those who were suffering or in need.
With the priest-poet I lopkins, St. Vincent could sing:
"Christ plays in tent thousand places,
Lovely in limbs, lovely in eyes not His."
A miniature summary of St. Vincent's spiritual Odyssey
could be said to find formulation in the 6th article of the Consti-
tutions of the Congregation of the Mission:
The spirit of the Congregation is to be found in !/lose intimate
dispositions of Christ's mind which our Founder from the eery
beginning commended to the Confreres: love and reverence of the
Father, compassionate and efficacious love for the poor, docility to
Divine Providence."(C 6).
Treating as it does of the spirit of the Congregation, this
article is central for the life of the Vincentian Community. When,
therefore, SIEV chose "Au dix-septierne siecle le Christ de
Monsieur Vincent" as the theme for this Colloque, they must be
congratulated on the felicity of their choice. To our congratu-
- 236 -
lations must be added our thanks for the planning and organis-
ation which SIEV has done to make this Colloque possible. For
those participants of the General Assembly of the Congregation of
the Mission, the experience of these three days will provide a
valuable point of departure for many of the deliberations in
which they will take part in the course of the Assembly at Rome.
At present, however, we are in Paris. I know you would wish
me to express our thanks to the Mother General of the Daughters
of Charity and the Community of the rue du Bac for placing at our
disposition this auditorium. To Father Lautissier, Visitor of
Paris, and to Father Dassenoy, Superior of the Maison-Mere, we
owe a debt of thanks for what they have done to facilitate the
holding of Colloque. Let me thank also the speakers who have
graciously accepted the invitation to share with us the harvest of
their studies and research.
The hope that all of us here cherish this morning is that,
guided by the competent speakers and helped by the interchange
of views, we will he led into discovering more of the riches that lie
in the mind of Christ, Evangelizer of the poor, and he helped also
to see more clearly St. Vincent's vision of Jesus Christ Who is, to




HOMILY for mass in COLLOQUE
Gospel: Matthew x:20-26
MY dear Confreres and my dear Sisters,
There is a little phrase in today's Gospel which corresponds
more or less with one in the Our Father, but which, when spelled
out in practice and in terms of personal cost, demands more
rather than less of us than does the phrase in the Lord's prayer.
Reconciliation is one of the themes in the Lord's prayer, as it is in
today's Gospel. "Forgive its our trespasses as we forgive those who
trespass against its. " "So, if you are offering your gift at the altar,
and there remember that your brothers has something against vou,
leave Your gift there before the altar and go. First he reconciled to
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your brother, then come and offer your gifts.' (Mt. 5:23-25). The
difference lies in this: in the Lord's prayer we are asked to forgive
those who have hurt or injured us. In today's Gospel, however, we
are asked to go further and to facilitate our brother in forgiving
us. Today's Gospel centers my attention on the bruises I may have
caused to my brother's heart, rather than the bruises that are in
my own. Today's Gospel is an invitation to leave my own heart
and enter into my brother's and see things as he sees and feels
them. Need I underline the difficulty and the challenge that all
this poses for us - and the humility that is called for?
Some years ago I recall reading in a magazine a short article
by a priest who decided that he would try to live literally the
counsel offered by Our Lord in today's Gospel . So if he thought
that someone had something against hint personally , he would go
and ask his brother if that was so. If the reply was in the
affirmative , the priest would ask his pardon . In the article the
author said clearly that living by this principle had led him into
some very embarrassing situations . Sometimes his belief that his
brother had something against him was totally unfounded and he
would feel himself to have been a fool. At other times living by the
principle of today's Gospel brought much enlightenment, even if
painfully, to the priest . If I remember rightly, the main conclusion
the priest reached was, that by living the principle of asking
forgiveness from those whom he thought had something against
him, he experienced a notable increas of peace of heart. The fact
is, of course , that most of us are so taken up with nursing the
bruises , real or imaginary , that others have caused to our hearts,
that we have not time to think of those bruises, real or imaginary
(and the Gospel advises us to think of both classes) which we may
ha\ e ctjusccl in others,
To a Superior who asked St. Vincent how he could best
preserve union and peace among the Confreres of his community,
St. Vincent singled out the practice of promptitude in asking
pardon of each other. You it-ill see, Father', he wrote, "that this
practice of humility will be as a precious balm in Your house which
will mitigate the stings of tongues and the resentment in hearts.
(Coste VII, pp. 245-46).
St. Vincent touches on one of the roots of all forgiveness
when he alludes in that letter to humility. It calls for humility to
ask for and to accept forgiveness. Our apologies or our requests
forgiveness are often blended with excuses. Excuses can and do
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serve to clarify misunderstandings, but excuses can also be ex-
pressions of that self -justification which made it impossible for
the Pharisee in the Temple to accept the forgiveness of God. More
than we realize, our difficulties in relationships with others can
come from an unwillingness to accept forgiveness from them. It is
important, indeed, to offer forgiveness to others. It can, however,
he equally important to allow others to offer us forgiveness and to
accept it from them humbly and graciously.
A few months ago in Zaire I took part in a Mass according to
an approved experimental rite. The sign of peace was exchanged
at the Offertory instead of before the Communion. This exper-
imental rite seemed to take its cue from today's Gospel: 'Be
reconciled with your brother before offering your gift at the altar."
Since the revision of the liturgical rite of celebrating the Euchar-
ist, the Offertory Procession has taken on a new place and signifi-
cance in our celebration. We all have seen or taken part in
Offertory Processions that were both imaginative and significant.
It would be a great grace for us all, if we could be more imaginat-
ive in finding ways of healing the bruises and hurts we inflict
upon each other: more imaginative in finding ways of forgiveness
and less inventive in making excuses for ourselves.
When Saint Vincent in our Common Rules reflected on the
giving and receiving of forgiveness, he set us an almost imposs-
ihle standard. 11 he did so, it was, as he himself remarks, because
.lesus Christ taught forgiveness and moreover practiced it
Ilimscif.
"Should Divine Providence at any time allow the Congregation
or any of its houses or members to be assailed by calumny or
tried by persecution, we shall most carefully abstain from all
revenge or evil speech or even complaint against the cal-
untniator., or persecutors. Indeed we shall praise and bless
God for this very thing and shall joyfully return thanks as one
would on the occasion of a great blessing descending from the
Father- of lights. Furthermore, we shall with a good will pray
to God for all such people and, when the means and oppor-
tunity offer, we .,hall willingly do them good. We will
remember that Christ has so commanded us and all the
faithful saying, 'Love your enemies; do good to thern that hate
you; pray for theni that persecute and calumniate you.' And
that we ntav do all this more easily and willingly, Christ
assures us that, doing so, we shall he blessed and that we
ought to rejoice and be glad because our reward will be great
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in Heaven. What is of importance is that Christ Himself willed
to carry out all this for mankind, so that He would give us an
example, all example that was afterwards imitated by the
Apostles, the disciples and countless Christians. "(CR 2,13).
The Christ of Monsieur Vincent was a forgiving Christ Who
willed that his followers also be forgiving and compassionate as
their Heavenly Father.
"Jesus said to His disciples, 'I tell yott, unless your holiness
surpasses that of the Scribes and Pharisees, you shall not enter
the kingdom of God... If you bring your gift to the altar and
there recall that your brother has a n ything against you, leave
your gift at the altar, go first to he reconciled with your





LE CHRIST DE BERULLE
Berulle a tant park du Christ et Cant aims le Christ que c'cst
une gageure d'exposer en unc heure cc qu'il en a pensc. Il West
pas question de tout dire. Jc dois me contentcr de relever quel-
ques particularites.
Je projette quatre parties.
La premiere prendra acte d'un certain platonisme et de la
mystique abstraite a laquelle it s'apparente.
La deuxieme signalera le scotisrne de Berulle.
La troisieme s'attachera a son experience spirituelle person-
nelle.
I-t la quatrieme recensera quclques titres donnes au Christ
par Berulle.
1. Mystique abstraite et christologie descendante
Berulle a d'abord vccu et contribue a repandre une spirituali-
tc abstraite. Son premier ecrit, le Bref discours de !'abnegation
irrterieure , ne dit rien du Christ. Mais plus tard, notamment en
1623 par ses Di.scours sit?- !es Grandeurs de Jesus, puis par sa Vie
de Jesus, it manifesto unc piete si vive envcrs le Christ qu'Urbain
VIII l'appcllera I'apotre du Verhe incarne. De sa jeunesse a sa
maturite, la difference de ton cst Celle que plusicurs ont pense que
le Bref discours de !'abnegation uuerieure avait etc faussemcnt
attribuc au vrai Berulle , auteur des Grandeurs de Jesus. En realite
aucun doutc nest possible: c'cst hien le meme auteur dont la
pensee a evulue considerablement. 11 it decouvert autre chose.
Mais it n'a pas renie pour autant scs premieres tentatives. Si
fervent quit suit devenu du Christ, it continue it goiter Ia rnvsti-
que abstraite et a proposer it l'uccasion tel ou tel point de
meditation en termcs abstraits. 11 me semhle quc si nous pouvions
saisir cette articulation entre mystique abstraite et amour du
Christ, noun atteindrions cc qui est vraintent central dans la
pensee de Berulle.
S'il est vulontiers ahstr-ait. c'cst qu'il cherche a considerer
Dieu, moms en ses (ruvres qui sons sensihles, qu'cn lui-meme (OP
153). II v invite les Oratoriens: 'Noun devons adorer sotn'errt
!'Essence divine qui est la source de tonic essence et !'essence des
essences' (OP 156). Pour considerer Dieu en lui-meme, it taut
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recourir aux concepts dont nous disposons, mediter les attributs
divins: Dieu est premier principe, Dieu est fin dernierc. Ces
themes londamentaux reviennent souvent, non seulement en ses
premiers ecrits, mais tout aussi bien en ses aruvres de maturite:
"Dieu cre%ant et formant mutes choses les refers ei les rapporte
routes a soi-menre' (OP 123). Comment Berulle passe-t-il de ces
vues que certains qualifieraient dc metaphysiques a la considera-
tion du Christ? Deux voles s'ouvrent.
La premiere consistc a contempler l'incarnation Bans le des-
scin eternel de Dieu. Je suis tents de dire "darts les idees divines',
pour emprunter un language platonicien recu a I'Oratoire (1).
C'est une "vision en Dieu', pour parler cette fois comme Male-
branche ou tout simplenient comme Berulle qui emploie deja
cette expression. II adore la "volonte divine' qui decide l'Incarna-
tion et it "pese', c'est le mot qu'il emploie, la "substance du
rnvstere"(OP 18). Toute sa vie, mcme lorsqu'il manifeste une piste
tres simple envers Jesus, it est porte a une telle dcmarche, un
approfondissement par abstraction, par depassement du hic et
nunc pour contempler le plan divin. Devant Jesus, it n'oublie
jamais que ('Incarnation est mvstere. Des christologies recentes
ignorent ou refusent cette perspective queues qualifient de des-
cendante. Je conviens que sur cc point Berulle nest pas moderne.
Mais it a I'Ecriture pour Iui. Cest Paul qui insiste sur le mystere
cache depuis I'origine, c'est Jean qui evoque la pensee divine:
'Dieu a tans aims le monde qu'il a donru^ le Fils"(Jn 3, 16; cf. GR 9,
1). Le prologue du quatrieme evangile nc nous transports pas
dans 1'etable de Bethlcem, mais fait contempler ahstraitemcnt
l'Incarnation: celui qui est daps Ic scin du Pere a ere fait chair.
La scconde voie qui conduit de la consideration de ('essence
divine a celle de ('Incarnation nous fait entrer Bans le vif de notre
sujet: le Christ de Berulle. He consiste it repcndre les uns apres
les autres les attributs divins et a les appliquer au Christ. Berulle
le fait tres souvent. Et cc West pas une attitude irraisonnec, c'est
une methode qu'il propose aux Oratoriens: apres lour avoir rappe-
ls que 'nous devons titre a Dieu en sa grandeur et en noire
petitesse', it ajoute qu'il 'taut rendre proportionnctnent ces merrtes
dispositions a Jesus, connne etarrt Dieu et noire Dieu'(OP 138).
Examinons quelques attrihuts divins qu'il "proportionne"
ainsi.
Dieu est principe. Jesus est done principe. D'ailleurs Iui-rne-
me Ic dit (Jn 8, 25). L'Oeuvre de pic%te 3 precise en quel sens Jesus
est principe: it West pas principe sans principe (2).
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Dieu est fin (OP 114). Donc Jesus est fin. C'cst (Oeuvre de
piete 112 qui explique comment nus sommes pour lui.
Dicu est souverain, souverain d'un empire. Donc Jesus est
aussi souverain et a un empire. L'Oeuvre de piete 13 explique quel
cst son Empire (3).
Dieu est Pere. Va-t-on dire que Jesus est Pere? Oui... Heureuse-
ment Luis de Leon avait ouvert largcmcnt la voic et consacre Lill
chapitre de son ouvrage sur Les Hums du Christ a expliquer
comment, scion cc qu'Isaie a prophetise du Messie (Is 9, 6), Jesus
est "Pere du siecle a venir". Cette expression vient a point pour
Berulle qui s'en ernpare des ses cruvres de jeunesse et ne la lachera
pas. Voici un texte de ses dernicres annees. II s'agit de Jesus.
"1/ est noire Pere et noes, ses enfants. 11 est Pere et principe
tout ensemble. 11 est Pere, car stuns sommes a so semblance. 11 est
principe, car rrous sommes origines de lui et sans aucun afore
prirtcipe adjoin! a lui, coatme pour !'aides en l'crtmre de noire
redemption. Car it est setd accomplissant cet reuvre et it l'accont-
plit sons fondement ei sans sujet precedent, ce dui est la ntaniere
de la creation ".
Cc parallele entre I'cruvre creatrice appropriee au Pere cl
I'wuvre redemptrice approprice a Jesus est Cher a Berulle: la
redemption est comine one nouvelle creation, en laquelle Woos
sommes "crees clans Ic Christ Jesus" (Eph 2, 10). Continuons noire
citation:
"11 est noire Pere et noire principe quash a la grace, et, partant,
quant a noire nature, puisque sous sommes one creature
nouvelle qui recoil urt nour'el eire et tine nouvelle nature, et
dui la recoil par voie de creation, ce qui est /'action par
laquelle on re(coit , nott les cltoses adjacenies a Titre, rrrais la
nature et l'etre nteme" (OP I 1 1, 7: cf. OP 112).
Vous sentez a la fois la parente et la difference avec M.
Vincent. Berulle avail sept ans lorsqu'il a perdu son pere. Sait-il
cc qu'est avoir un papa? Son langage parait plus solennel que
filial. 11 est vrai qua I'epoque la solennite fait partie de la bonne
education (4).
Que penser de cette methode qui transfere au Christ les
attributs de Dieu? Elie releve encore de la christologic desccndan-
te aujourd'hui en question. Les christologies modernes s'effor-
cent a ('inverse de penser Dieu a partir du Christ, de son humilia-
tion , de sa croix, au lieu de plaquer sur Jesus des attributs divins
qui concernent, dit-on, le Dieu des philosopher plus que le Dieu
des chretiens.
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Mais, memo si lit demarche est descendante, le Dieu de Berul-
le est incontestablement le Dicu de la Bible et de Jesus-Christ,
beaucoup plus que cclui des philosophes. Et cette demarche ne
fait qu'epouser l'Ecriturc sainte, le quatrictne evangile en parti-
culler. La communication au Christ de ce qui est pensc de Dieu v
est expressement proposer: 'Vows crovez en Dieu, cravez aussi en
nrot' (Jn 14, 1) et plus d'un titre divin veterotestamentaire N est
attribue a Jesus. Dans la prophetic d'Ezechiel, c'est Dicu qui vcut
prendre en main lui-rnerne son troupeau. Et Jesus se ( lit Ic Bun
Pasteur. Comme le Pere Pa cnvove, lui-memo envoic ses disciples.
Il est inutile d'insister davantage: Berulle ne fait que reprcndre Ic
schema johannique, le kathOs (comme) du quit trieniecx-angile.
Avant de conclure cettc premiere panic, je voudrais faire sur
cettc vision en Dieu, cc regard sur le Christ a partir de Dieu, uric
rentarque qui rejoint tin jugement du P. Duquoc. Cette demarche
descendante permet de considerer le Christ dune facon Fort peu
imaginative. Nous sommes loin des contemplations ignaciennes.
Les details anecdotiques Wont aucune place. Seules les affirma-
tions dogmatiques guident I'esprit. II en resulte que cette demar-
che nest pas a la merci des revisions exegetiques. Si differente
que snit I'exegese moderne de I'exegese du XVII° siecle, la lecture
que fait de I'Ecriture Berulle nest pas caduque: I'hermeneutique
differe, mais lit foi est la memo. Comme lui nous crovons a
('Incarnation et cela suffit pour nous rendre assimilable sa pen-
see.
Nous ne pouvons nearunoins la faire metre qu'a la condition
d'accepter one christologie descendante. Cest, me semble-t-il, le
point nevralgiquc stir lequel je conclus cede premiere pat-tic.
Chez Berulle I'aveu de la transcendance est indissociable de la
christologie descendante.
Il. Scotisme
La premiere partic esquissait une " vision en Dieu" du Christ,
avant des attaches platoniciennes. Ma deuxieme partie concerne
des aspects de lit pensee berullienne qui s'apparentent au scotis-
me: quant au motif de l' Incarnation , la vision en Dicu dispose au
scotisme. En effet, on ne petit concevoir que Dieu depende de ses
creatures; le decret divin de l'lncarnation, cache depuis l'origine
des temps. pourrait-il dependre de I'homme, etre consecutif au
pechc de I'homme? Comme Scot, Berulle repugne a le penser. A lit
question de savoir si, sans Ic peche d'Adam, "le Verbe etit pris
chair hunraine ", it repond ainsi, avec Scot:
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'/I conste des Ecritures saintes que Jesus-Christ est le premier
ne de tonics creatures ei le premier des predestines, a/in qu'i1s
soient con formes a I'iniage du Fils de Dieu, a fin que le Fils soil
le premier ne de heaucoup de freres: done personne n'a ere
predestine auparavant que noire Seigneurait ere predestine...
11 conste des Fcritures saintes que ceux que Dieu a elus, it
les a elus en Jesus -Christ. 11 s'ensuit que le premier decret on
arret tie la volonte divine es cho .ses ad extra ... esi que le Verbe
divirt se derail incarner.
Quand on vows dira gu'ii n 'v avail point de maladie, de
peche, le reponds a routes ces allegations : Jesus-Christ ne fut
venu comme redernpteur , mais comnte glori ficaicur " (OI I I B;
cf. OR 6).
Autrement dit, c'est pour le Verbe incarne que tout a etc fait.
II esi le sommct, la raison d ' ctre de la creation . On pense a
I'insistance d'Irenee sur la recapitulation de tout par le Christ ou
memo a la vision cosmique d ' un Teilhard de Chardin.
Et Berulle explique:
"Les anciens on! employe et deplore leur eloquence a celebrer
1es grandeurs et perfections de 1'hontnte, et avec raison, parse
que I'homme esi vraiment tot grand miracle... C'est le melange
le plus parfait et le plus admirable gtci soil en la nature, auquel
ii semble que Dieu air voulu faire no abrege de ses crut res ... 11
inc scmhle que Dieu, faisam I'homnte, faisail comme unt prelu-
de du mvste re de /'Incarnation"(GR 1 1, 6).
Copernic affir-me "que le soleil esi an centre du monde, et non
pas la terre'. "Jesus, ajoute Berulle, est It, vrai centre du monde et
le monde dolt titre en monde ment continuel vers lui" (GR 2, 2).
Et le Christ lui-meme est pour Dieu; it est le 'glori ficateur' de
Dieu, le "vrai et special adoratcur"de Dieu:
"Jesus porte en soi-nteme im etat regardant et adoram sou etas
etentel. Et avant sa naissance, it n'v avail rien, ni en la terre, nti
an ciel, qui regarddt proprerneni, qui exprintdt parfaitement el
qui honorat divinentent le Pere comme Pere ei sort Fils comnte
son Fils, en 1'elat tie sa naissance divine at tie sa filiation
eterrtelle. Ft Jesus est seul adorant par son Clot les personnes
et les emanations divines, que ies angel adoraient bier an ciel
par les actions de lettr entendement et volonte, orals non pas
tie cette sorte d'adoration dont noes parlous qui esi bien
difference: car Hots parlons dune adoration qui esi par etal et
non par action; dune adoration qui West pas sintplenient
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emanante des facultes de l'esprit et dependante de ses pensees,
ntais d'une adoration qui est solide, permanence et indepen-
dante des puissances et des actions, et qui est vivement impri-
ntee duns le fond de !'titre cree et clans la condition de son etas"
(GR 1 1, 6).
Je suis tente de rapprocher cc theme du parfait adorateur de
la presentation du Christ par I'epitre aux Hebreux, non pas
precisement comme I'adorateur parfait, mais comme le grand
prctre parfait. Sans titre exactement la meme, la pensce est
voisine et la similitude fait ressortir a la fois la profondeur
catholique de la pensce berullienne at sa specificite. Le grand
prctre est celui qui offre le culte parfait. De cc culte, Bcrulle
retient la composante adoration et, ici du moins, laisse de cote la
propitiation. II est de la sorts t•es loin de cc qu'on appellera plus
tard ('Incarnation redemptrice. Pour lui, ('Incarnation est un fait,
qui se serait produit meme sans le peche de l'homme, car elle est
le but, la raison d'ctre de la creation. Et Ia Redemption est un
autrc fait.
Cependant en ses dernieres annees, Berulle attenue son sco-
tisme quant au motif de ('Incarnation. Scrait-ce une concession de
forme a des censeurs qu'il await interet a menager? Je crois plutot
qu'il est sincere et est frappe par les mots du Svmbolc: "qui
propter nos homines et propter nostrum salutent descendit de
coelis". II note: "Le n>.vstere de !'Incarnation pouvait titre accompli
sans aucune relation aux hommes" (OP 195). L'amour de Dieu
pour les hommes Wen est que plus surprenant. Or I'Evangile
I'atteste: Dieu a tant aime ne monde qu'il a donne Ic Fils. Bcrulle
s'en etonne, ('admire et reste neanmoins fidele a I'essentiel de sa
vision: la place centrale du Christ: c'est le Christ qui fait la valeur
du monde et .Ie I'homme:
"Si nous avons a estirner la terre, ne 1'estimons at ne l'aitnons
que parce que le Fils de Dieu sest incarne en la terre at non au
ciel'(Mad 2, 1).
Ou encore:
'Si la terre nous doit titre quelque chose, etant crees finale-
nment pour le ciel et non pour la terre, nos pensees et nos
regards doivent titre a cette terre promise, puree glee cest la
terre de Jesus et qu'il v a ete naissant, vivant et ntourant darts
icelle, et la rentplissant de ses inerveilles; et du cie! meme nous
regarderons cette terre, puisque le Fils de Dieu 1'a regardee du
ciel et 1'a choisie pouretre su demeure"(OP 102, 1).
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La demarche ne peat ctre plus clairement descendante. Be-
rulle desire le ciel avant d'aimer la terre. II continue: "C'est
honorer Jrsns qu'honorer cette terre" (ibid.). Ou, plus brievement
et tout aussi clairement: 'La terre est no ciel, puisque Je.%us est en
la terre "(Mad 4, 3) (5).
Toute descendante qu'elle soil, cette demarche Wen rejoint
pas moms le concret, le corps de Jesus et la matiere de la terre. Je
pense a ('attention que Berulle porte aux "pieds divins" de Jesus.
Dans le chapitre 3 de I'Ekevation sur sainte .Madeleine, ils sont
mentionnes au moms quatorze fois (6).
L'influence scotiste apparait encore dans un autre domaine
de Ia pensce de Berulle, la definition de la "personne". Je ne
I'ahorde pas ici, me reservant d'en dire un mot dans la troisieme
pantic.
111. De ('experience spirituelle a la representation du Christ
Jusqu ' ici j'ai prcsente une christologie descendante a la ma-
niere du prologue johannique . Mais it arrive aussi a Berulle,
comme a taus Ies fidelcs , de projeter sur le Christ son ideal
humain . Aujourd'hui ou nous goi tons de manicre tres particulie-
re la liherte comme une valeur, nous nous retrouvons dans la
presentation du P. Duquoc : 'Jesus, hontnte fibre ". De mCme,
lorsque Berulle volt en Jesus Ic parfait adorateur , il West pas
seulement conduit par un raisonnement theolugique ; it projette
en Jesus son experience cle ('adoration, en la supposant degagee
des entraves et des limites qu ' il constate malheureusement en
lui-mcmc. Et nous-mcnxs , nous suivons son raisonnement avec
svmpathic , ou du moms avec interet, Si nous aeons tine certaine
experience de ('adoration , quelque inchoative qu'elle soit. Pour
savoir cc quest le Christ de Berulle, it importe done de saisir ou
du moms de deviser cc qu'il projette de lui-memo dans Ic Christ.
Adorer, dit-il, c'est avoir une haute idee de Dieu et une basse
idee dc soi (cf. OP 165). Ces termer sont correlatifs: en comparai-
son de Ia grandeur de Dieu, I'honime est neant. Adorer est
prendre conscience de son neant devant Dieu. Qui 1'a fait comme
le Christ dont it est ecrit: "Exinartirit se»tetipstrnr'(Ph 2, 7)?
C'est comme homme que Jesus est adorateur. Ou done en son
humanite decouvrir eel aneantissement? Reprcnant une idee de
Jean d'Avila, Berulle souligne que Jesus pousse I'aneantissement
de soi jusqu'a n'avoir pas de subsistence humaine. II a Bien une
nature humaine, mais it nest pas one personne autre que Celle du
Verbe.
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A beaucoup de lecteurs modernes, ce regard sur to Christ
parait irrecevable: Jesus serait-il moms homme, moms personnel
que noun, parce qu'il est Dieu? Je crois qu'en realite la pensec de
Berulle est fort solide, a condition de prendre le mot "pcrsonnc"
au sens scotiste qui inclut l'incommunicabilite, l'impossibilite
dune ouverture totale. Mais nous ne sommes plus habitues a la
virtuosite metaphysique que requiert une telle speculation. Et je
preferc recourir a des termes plus modernes pour dire comment
it volt le Christ.
Ainsi nous le comprenons mieux lorsqu'il invite a sortir de
soi. La vie spirituelle, et ceci est toujours aussi valable, est pour
Iui ('oppose du repli sur soi. Elle est ouverture a Dieu, sortie de
soi, ou plutot selon son expression, "separation de soi'. Aux car-
melites, it declare: "Ce n'est pas tans d'avoir quitte le monde, si
vous ne vous separez continuellemnent de vous-ntemes" (OP 73 A).
Ainsi Jesus est celui qui est vraiment separe de Iui-memo et uni a
son Pere. Ou encore, comme dit Berulle de fagon plus metaphvsi-
que, mais encore comprehensible, "il West que relation a son Pere"
(OP 73 A). C'est qu'"en Dieu fes relations sons constitutives des
Personnes divines * (OP 119, 2).
11 projette ainsi Bans le Christ cc qu'il aspire a vivre. II
voudrait n'ctre "plus qu'une capacite de Dieu"(OP 150), "relerer"a
Dieu sa vie, scs desseins, ses emplois, ses actions (OP 124, 9), "etre
rem, i de Dien"(OP 152). Jesus, lui, 'est rendtc capable de la plenitude
de la divinite' (OP 34, 1); it est "regi, possede et penetre par la
divittite" (OP 73 A), totalement refere a Dieu son Pere, le Verbe
etant, "relation sttbsistante"(OP 119).
Quest-ce qui peut sortir I ' homme de soi, le separer de Iui-me-
me et le referer a un autre, sinon l'amour ? Celui qui aime cesse
dctre enferme en Iui -memo: "L'dme est plus oit elle aime que oic
elle anitne" (OP 96). C'est ainsi que Jesus est refere au Pere, en
I'aimant . Berulle ne disjoint pas adoration et amour . Jesus est
cette relation d'amour, en personne. A son sujet Berulle s'excla-
me: '0 amour atteantissant et atteantissetnent d'antour"(GR 2, 3).
It s'agit ici de l'amour de Jesus pour nous, mail cet amour a
une resonance en nous . Seul celui qui aime peut se representer
Jesus aimant ainsi son Pere et Ies hommes. Berulle ne separe pas
amour de Jesus pour nous et amour pour Jesus, car son langage
sur Jesus s'enracine dans une experience personnelle. Je voudrais
citcr quelqucs lignes qui me paraissent caracteristiques. II y
commente ics mots: "Si vous tn'aimiez, vons vous rejouiriez de ce
que je vais au Pere"(Jn 14, 28):
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'11 v a plusieurs sortes d'arnours vers le Fits de Dieu; i/ v en a qui
ne portent pas cette ejouissance, au contraire, qui portent
quelque peine, rnais celui-ci est amour special que le Fils de
Dieu demande d ses apotres... 1/ me semble que le Fils de Dieu,
en ces paroles: "parce que je vais an Pere, parce que le Pere est
plus grand que moi" vent montrer l'etat de son dine et le lien'
(OP 73 A).
C'est moi qui souligne . II est clair qu ' il s'agit de I'etat de fame
de Jesus et de I'etat de fame de ceux qui I'aiment.
La demarche descendante est intemporelle: cite discerne le
sens de cc que Dieu fit, dans la pensie divine qui est toujours
actuelle. Mais la demarche ascendante qui noun retient en cc
moment suppose l'experience presente, done est situee hic et nunc.
Or maintenant Jesus est ressuscite. Cc West pas Berulle qui ecrirait
que Jesus est en agonie jusqu 'a la f in des temps. Il ne neglige certcs
ni les mystere joyeux, ni les mysteres douloureux. Mais jamais sa
meditation ne devient une evocation imaginative qui le transporte-
rait plusieurs siecles en arriere. Les mysteres de Jesus sont revolus
comme cvenernents - if est trop realiste pour l'ouhlier - tout en
etant actuels par Ieur signification et leur vertu. Le Christ de
Berulle est Jesus d'aujourd'hui, resuscite.
Ressuscite , Ic Christ est insaisissable . Nous l'aimons sans le
voir. Berulle, ai-je repete, nest pas de ceux qui y suppleent par
('imagination. Sans itre en cxegese aussi critique que noun, iI Arend
neanmoins acte des limites de son information sur Jesus. Le Christ
de Berulle, si concrete que soit ('evocation de ses pieds, demeure
cache, inconnu de quelque facon. Et notre Berulle est specialement
interesse, captive memo par cc qui est cache en Jesus. Cettc
attention a I'inconnu en Jesus me parait caracteristique. II ne s'agit
pas dune quelconque curiosite, du desir d'apprendre du nouveau.
Cc qui attire Berulle, cc ne sont pas les anecdotes sans consequen-
ce, ni les details contingents. C'est l'impact en Jesus homme de sa
divinite. Alors le Christ, en tant mime quit echappe a notre
connaissance, reflcte la transcendance divine, I'abime pour l'intelli-
gence de celui qui surpasse toute connaissance.
Le Christ d'aujourd'hui, ressuscite, demeure impassible.
Nous sommes tres loin du 'put ripassianisme loin de Jiingel et
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mcme de Varillon. Ses cicatrices demeurent, mais elles sont
glorieuses. Et, dirais-je, nous n'avons pas prise sur Jesus. C'est
encore un trait de notre experience qui marque le regard de
Berulle sur le Christ. Impassible, le Christ n'a pas, a proprement
parler besoin de nous (L'idee que Dieu puisse avoir besoin des
honunes pour achever sa creation est totalement etrangere au
fondateur de I'Oratoire de France).
Mais cela tie I'empeche nullement d'aimer le Christ et d'agir
par amour du Christ. 11 invite, autant qu'il est possible, le Christ,
non pour le completer, mais pour "I'honorer". Cc mot exprime une
notion-clef pour comprendre le regard de Berulle sur le Christ.
Pernuttez-moi une comparaison. La photo qu'on prend d'un visa-
ge aime n'apportc rich a cc visage. Ellc esprime neanmoins
I'attachcrnent a cc visage et I'honore a sa maniere. Ainsi not re
imitation du Christ ne cherche pas a le completer, mais a I'hono-
re r.
On peut se demander si "honorer Jesus' est aussi simple,
etablit une relation aussi immediate que prier Jesus. 'Honorer
Jesus' est accepter une certaine distance de Jesus ressuscite: it
nest pas tangible; nous en somtnes ainsi separes. Honorer Jesus,
c'est exprimer le respect plus que la simplicite familiere. Berulle
a du s'en rendre compte, V, apercevoir une insulfisance ou du
moins un risque. Car a la fin de sa vie, pour souligner combien
Jesus s'est approche des hommes, it institue tine nouvelle fete a
I'Oratoire de France, "Jesrvs conversant avec les hommes ".
IV. Les titres de Jesus . Le Christ Serviteur et le Christ Hostie
On pourrait caracteriser le Christ de Berulle en relevant les
titres qu'il donne spoilt anement a Jesus et en relevant ceux qu'il
affectionne particulierement. Le plus frequent, celui qui vient Ic
premier sous sa plume, conune certains disent "Jesus" et d'autres
"Christ" ou "Ic Christ", est "1e Fils de Dien'. Cela ne nous surprend
pas. Sa christologie descendante et la reference trinitaire lui font
voir en Jesus d'abord Ic Fils de Dieu.
Cependant it se plait aussi a appeler Jesus "le Fils de 17iom-
me pour rappeler que Jesus est membre de noire humanite (OP
20; VJ 24, etc.).
Je tie reviens pas sur les titres deja mentionnes dans la
premiere partie, si peu hanals qu'ils soient. Jesus conune Pere,
Jesus comrne principe.
Je laisse aussi de cite des expressions plus traditionnelles,
trop traditionnelles pour titre hien caracteristiques: "Jesus es:
Souverain et nous somnies ses sujets: it est Rt'dempteur et nous
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somtnes ses captifs; it est chef et noes sontines ses »tembres"
(Viceux , 24). II est soleil, it est centre... .
Quelques expressions ont cependant chez Berulle une impor-
tance ou une nuance particuliere. Ainsi que d'cxuvres de piece
expliquent que Jesus est "la vie" (OP 30, etc.). Et le mot Christ nest
pas chez Berulle simplement un nom propre; it garde une colora-
tion particuliere en rappelant que Jesus est envoye par le Pere (OP
35; cf. Heb 5, 5).
Ne pouvant entrer dans tous ces details,.je retiens seulement
encore deux titres du Christ, dont la comprehension est etroite-
ment lice a la vie et a ('experience spirituelle de Berulle.
I)'abord celui de Serviteur. Berulle a fait 'vwii de servitude "it
Marie, puis a Jesus; ces viceux de servitude sont la cible de ses
adversaires et la controverse a laquelle ils donnent lieu est le
principal motif de son labeur theologique. Nous ne nous etonnons
pas qu'il souligne vigour'eusement que Jesus est le Serviteur
prophet ise par Isaie:
"1l est ce serviteur signale qui rend a Dieu le service que mil tie
petit lui rendre que lid. Un service infini en tnerite et en
dignite, an service digne d'expier les p&-lies du monde, an
service digne de contenter Dieu Bans 1'infinite de sa grandeur
ei de sa gloire.... 11 est Fils et Serviteur tout ensemble. Contrite
etattt son Fils, le Pere a son amour en lid ... Contrite etant son
Serviteur. Dieu le Pere met la gloire de sa puissance en lui "(VJ
24; cf. GR 5, 10).
Berulle et ses disciples font vcru de servitude. Berulle et ses
disciples sont pretres. On s'attend done a ce que le Superieur de
I'Oratoire francais presente Jesus non seulement comme Servi-
teur, mail aussi comme pretre. 11 le fait moins souvent qu'on
pourrait le penser. II me semble ne'anmoins, ai-je dit, que le theme
du parfait adorateur fait echo a la presentation de Jesus comme
grand pretre dans I'epitre aux Hebreux; mais tandis que celle-ci
insiste sur le sacrifice du Christ, le theme du parfait adorateur ne
marque guere le caractere sacrificial de cette adoration.
Cette dimension sacrificielle est plus explicite en d'autres
textes:
"1l aime et adore le Pere eternel , s'of fre a son vouloir et a sa
justice, se depouille des droits dus a sa grandeur pour titre
capable de porter ses rigueurs et d'etre la victinte de Dien pour
les peches des hontntes"(OP 129).
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Ce depouillement de sa gloire est parfois presente comme un
sacrifice permanent. Mais c'est au ciel que Jesus est toujours
intercedant pour nous, c'est dans I'Eucharistie qu'"incessanvnent
it s'of fre a Dieu son Pere en hostie'(OP 31, 4).
Lorsqu'il s'adresse a des pretres, Berulle insiste sur l'offran-
de que Ic Christ fait de lui-meme:
"Le Christ est hostie. De meme, que le pretre soil hostie. 11 ne
doit titre autre chose en sa vie, en son geste et actions qu'une
hostie itnnzolee a la gloire de Jesus"(OR 6).
Pour anticiper une forme de consecration a Dieu qui ne va pas
tarder a se repandre, je dirais que le Christ de Berulle est le
premier a avoir fait le voeu de victime.
Cet expose vous parait sans doute un pcu decousu. Bien des
Oeuvres de piece berulliennes le sont aussi. Non que Berulle soit
incapable de suivre une idee, mais parce que sa pensee est tres
riche. Sa redaction souvent tres dense fait allusion et renvoie a
des reflexions anterieures ct ouvre sans cesse des pistes qu'il n'a
pas le temps de suivre. Je Iui aurais ete infidele si j'avais construit
une synthcse achevee. J'aurais masque le jaillissement incessant,




(2) Dc meme OP 113, 1.
(3) Dc m (• mc OP 8.
(4) Cf. GR 5, 9.
(5) Cf. Coll. 73; OP 186, 5.
( 6) liii comptant les variances : " pieds saints , pieds sacres" etc.
ABRI;VIATIONS
GR Discours de 1'etat et ties grandeurs de Jesus.
OP Oeuvre de piece (nutnero de I'edition Migne ou pour les inedits de
la classification do J. Orcibal).
OR Cf. M. DUPUY Berulle et le sacerdoce, Paris, 1969.
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Fernando Guillen Prcckler. Berulle aujoord'htti: pour one spiritualize
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LE CHRIST DE FRANCOIS DE SALES
Chaque ouvrage consacre a Francois de Sales, et depuis
toujours, a remarque cc que les plus resents chercheurs appellant
traditionnellement son christocentrisme, par exemple le Pere La-
jeunic (1). Cependant quel Ie que soit la valeur des etudes d'ensem-
hle sur I'eveque de Geneve, elks sont surtout biographiques et
historiques, ou bien l'inserent clans une svnthese qui ne se limite
pas a sa pensee (2): si on est alle tres loin souvent dans l'analvse de
tcl oil tel point de son truvrc, le grand ouvrage qui presenterait
l'originalite de la reflexion theologique salesiennc dins toutes ses
perspectives, avec toutes ses ramifications et ses consequences
nest pas paru; it existe cependant, mais sons la forme "orale" de la
dactvlographie directe, non modifiee, celle des etudes, introduc-
tions et commentaires faits par l'ancien Provincial des Oblats de
saint Francois de Sales, le Pere Andre Brix; etudes presentees tors
de differentes sessions portant en particulicr sur le Traitte de
l'anuur de Dieu (3), mail ouvertes a toute l'truvre, ou encore
introductions et commentaires prepares pour Ies "Journees Sale-
siennes", qui se tiennent en France et en Belgique chaque annee
depuis 1970. Le present travail devra beaucoup aux analyses du
Pere.
La lecture du mysterc du Christ par saint Francois de Sales
commando, comme it est normal, toute son cruvre; c'est elle qui la
structure et lui donne sit coherence; c'est a cause d'clle qu'on a
tort de ranger souvent I'eveque dans Ic scul domaine de la spiri-
tualite, pour grande et originale qu'on reconnaisse la sienne: it v a
une thcologie, un veritable svsteme theologique salesiens, dont Ic
cur est la place accordee a ('Incarnation.
On voit tout de suite quelle est la difficulte qui se trouve au
centre de ('expose qui va suivre , de memo, j'imagine, qu'on centre
des autres conferences prevues. Comme le dit parfaitement le
Pere Lajeunie.
On ne peut ... imaginer une piste authcntiquc qui nail le Sauveur
pour son objet central : route la thcologie, touts Ia spiritualite, toute
Ia liturgic , depuis les origines, tournent autour du Christ (4).
Qui pourrait en effet imaginer qu'une reflexion se disc "chre-
tienne" sans qu'il en soit ainsi? On sera done a la lecture de
- 254 -
Francois de Sales, devant le mvstcre central et universel du
Christianismc, et le risque sera grand de majorer ou de diminuer
les sources, les influences ou les parentes.
C'est pourquoi je laisserai deliberement de cote par exemple
ses relations avec le christocentrisme de sainte Therese d'Avila
(qui ont sans doute ete nioins importantes qu'on ne I'a cru, Ia
these du Pere Serouct ( 5) mont re clairement que I'eveque W a
rencontre vraiment la pensee de la Mere que de fa(;on progressive
et lente, et qu'il y a hien des differences entre eux ), par exemple
aussi ses relations avec Bcrulle , qui tie sont pas mon sujet.
Je m'attacherai done aux souls textes salesiens, du moins a
ceux qui paraissent les plus significatifs . On v decouvrira que le
Christ vu par Francois de Sales est le Christ trinitaire , qu'il est Ia
seule "senthlance " parfaite de Dieu et, par la , perfection de la
creation , qu'enfin it est l'amour excellent vecu pour le Pere et
pour Ic prochain clans I' homme qui I ' imite.
I - Le Christ trinitaire de saint Francois de Sales
Francois de Sales a raconte souvent quelle place la content-
plation trinitaire tint Bans sa vie, comment par exemple, le jour
merne de sa consecration episcopale, it fut ravi en extase par Ia
revelation personnelle dune panic du mvstcre le plus intime de
Dieu, extase que remarquerent tolls les assistants et sur laquelle
s'accordent Ies temoins, en particulier lors du premier proces de
beatification: temoins irrefutablcs et qui Wont pas le dessein
d'emhellir les chose (il West que de lire leurs textes (6); ces
temoins ont nom George Rolland, "pretre et chanoine de l'eglise
cathedrale de Geneve", ainsi qu'il se presente lors des proces (7),
et Jeanne-Frangoise Fremvot de Chantal). Si cette extase fut
comme visible lors du nacre, la "vision" trinitairc se retrouvc tout
au long de I'aeuvre aussi bien que de ('existence de I'evcque (8).
La phrase qui manifeste le micux cette caracteristique de Ia
reflexion salesienne est situee peut-titre dans le chapitre 12 du
Livre III du Traitte de !'amour de Dieu qui traite de la vision
heatifique, laquelle est justement "la vision de la naissance eter-
nelle du Filz de Dieu":
Dieu, qui est soul, nest pas pourtant solitaire; car it est seul en sa
tres unique et tres simple Divinite, mays nest pas solitaire, puis-
qu'il est Pere et Filz en deux Personnes (9).
Soul, mais non solitaire , tcl peut, Si I'on use dire, se decrire
Dieu: "soul ", done, au seas de "nrtique " et de "simple". Pour
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Francois de Sales, la 'simpli fication', dans la vie spirituelle (avec
sa consequence, la "sirrtplicite", cc sera faire l'union de soi-mcmc
autour de I'amour de Dieu, a I'image de la Trinite ou les Person-
nes distinctes sont
jointes et ajustes excellertunent en la ties unique et ties simple
perfection du put- acte divin qui est Dieu inesme (10).
Dieu , "acte tres put- et tres simple" ( 11): on multiplierait les
citations et references a cette expression, prise a Aristote et revue
par saint Thomas d'Aquin, a travers I'o.uvre salcsienne. A cur
suite, mail it insisters s'il se petit encore davantage, Francois de
Sales montre Dieu comme ('eternel creant, comme le mouvement
eternel, un mouvement ordonne et precis manifesto par ses "deux
mains" que sont le Vcrhe et )'Esprit (12).
Avant done la revelation progressive de Dieu comme "Trin"
'Un-, ainsi qu'aime dire le temps (13), de toute eternize le Christ (et
1'Esprit) sont consubstantiels au Pere. Car, scion les paroles
evangeliqties:
"Personne ne va au Pere si ce nest par moi ... Celui qui m'a vu a vu
le Pere ... Je suis dans le Pcre et ... le Pere cst en moi ... C'est le Pere
qui, demeurant en moi, accomplit ses propres oeuvres ... (14) et
'Tout cc que possedc mon Pere est a moi"' (I 5).
Cc qui est depuis toujours et jusqu'a la fin de sit vie au ccrur
de la meditation de Francois de Sales sur le Christ: la Personne
trinitaire est pour Iui (il rapproche toujours le mot de son etynw-
logic latine, ota "personne" designe d'ahord le "personnage" jouant
tin role precis, remplissant unc fonction) la manifestation de Dieu
en acte, en un acte. 11 ne confond jamais, memo par un simple
glissement de vocabulaire, Dietz aver Ic "Pere". Dieu Oa "Majeste
divine", aime dire Francois de Sales, on va le voir) nest pas plus
"Pere" qu'il nest "Fits" et "Esprit"; Dieu se rend manifeste comme
Pere, parce qu'il est createur, comme Fils parce qu'il est l'acte qui
cree, le Verhe disant et dit, done "parce que son dire est son faire"
(16), comme Esprit parce qu'il exprime Ia vie divine, le rnouve-
ment , c'est-a -dire ('amour dune Personne trinitaire vers I'autre.
Le premier texte de sermon ecrit, sinon prononce, par celui
qui n'est encore que le "Prevot de Geneve" en exil a Annecy, alors
qu'il nest pas encore pretre, commente dans les perspectives ou
noun sommes le symbole de Nicee:
En ('incomprehensible et heaucoup plus indicible ahisme de ceste
eternite en laquelle regne gloricusement Ia Majeste divine, le Pere
eternel, regardant sa propre substance et infinite, conceut en son
entendement et pnxluisit , parla et diet unc parollc uu un Verbe,
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represent ant et exprimant si pat Iaittement sa substance, essence et
divinite, qua cc Verbe it comnntniqua sa propre essence et divinite.
engendrant en ceste maniere sun Fitz aussi vravcmeni Dieu quc le
Pere, et par la mesme divinite que It' Pere. Si que cc Fili est
vravement "Dieu de Dieu, lumierc tie Iumiere": it est Dieu puvsqu'it
a I'infinie divinite pour essence et substance: it est "Dieu de Dieu",
pour cc que ceste dix finite ou essence divine, it I'a recede par la
feconde communication que sun Pere eternel Iuv en Iaict eternelle-
mcnt conune it Iuv en fit etcrnellement, I'engendrant et enfantant
de son venue , deviant qu ' il v cost aucun Iucifer entre les Anges au
('it-] spirituel et invisible, nv aucunc belle estoille ou diane ente les
estuiltes an ciel corporel et visible: Ex utero ante hudlerunt gerrui
te; Ps. 109. (17).
Le texte montre a I'evidencc que cc ne sons quc les limiter de
la langue, de toute langue, qui obligent Francois de Sales a
employer tin passi' simple, parfois, pour dire I'action eternelle de
1'eterncl "creant" quest Dicu.
Nostre Seigneur est engendre ct produit virginalement de route
eternitc du rein de son Pere celeste (18).
Parce "qu'en Dieu it n'v a qu'no ^eul acre qui est sa propre
divinite'(19), I'Incarnation est dans Ia Iogigtic memo de la Trinite.
Lest ici que s 'enracinc cc qui est le Scotisme de saint Fran-
cois de Sales. Le Christ tel que le voit Ia logique de sa meditation
trinitaire se fut incarne meme sans Ia necessite de la Redemption,
conune perfection de Ia creation, c'est-a-dire perfection de Dicu
agissant, autrenient dit perfection tic la manifestation de litre
mcnte de Dieu. On ne peut eviter de citer le long passage du
TraittC de l'amour de Dieu ou, en 1616, Francois de Sales procla-
me sa conviction:
Dieu conneut eternellentent qu'il pouv iit faire one quantite innunic-
rable de creatures, en diverses perfections et qualites, ausquelles it
se pourroit communiquer; et considerant qu'entre tunics le,, tacons
de se contnruniquer it n'\ avoit rien de si excellent que de se juindre a
quelque nature crcce, ell Celle sorte que la creature lust comme entee
Cr inseree en la divinite , pour tie faire aver elle qu 'une seule person-
ne, son inf inie home, qui de sos mesme et par soy mesme est portee a
In communication , se resolut et determina d'en faire tine de cette
maniere; affin que , comme eternellement it v a une communication
essentielle en Dieu (20) par laquelle le Pere communique route son
inf inie el indivisible Divinitc au Fitz en Ic produisant , et le Pere et le
Fitz ensemble , produisans le Saint Esprit Iuv communiquent aussi
leur propre unique Di%inite, de mesme cette souveraine Douceur lust
aussi communiques , si parfaittement hors de soy a une creature, quc
la nature creee et la Divinite, gardant une chacune leur propriete,
fussent neanmoins tellement unies ensemble qu'elles ne fussent
qu'une mesme personne.
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11 faut continuer la page, parce que la reflexion ne peut ici
avanccr quc minuticusement vers le Christ:
Or, entre toutes les creatures que cette souveraine toute puissance
pouvoit produire, clle treuva bon de choisir la mesmc humanite
quc du despuis par effect fut jointe a la Personne de Dieu le Filz, a
laquelle ells destiny Get honneur incomparable de )'union person-
nelle a sa divine Majeste, affin qu'eternellement elle jouist par
excellence des thresors de sa grace infinie. Puis, avant ainsy prefe-
rs pour cc bonhcur )'humanite sacrec de Nostre Sauveur, la supre-
me Providence disposa de ne point retenir sa bonte en la sculc
personne de ce Filz hien-avme, gins do la respandre en sa faveur sur
plusieurs autres creatures; et sur le gros de cede innumerable
quantite do choses qu'elle pouvoit produire, cue fit choix de Greer
les hommes et les Anges, comme pour tenir compaignie a son Filz,
participer a ses graces et a sa gloire, et I'adorer et loucr etcrnelle-
ment (21).
On Ic voit, la manifestation du Christ, trinitaire et naissant du
Pere createur, est inseparable de la creation de 1'hommc, prevue
de toute eternite par la Toute-Puissance (22) divine dans son
projet qui doit titre le "Royaume".
Ainsi, au-deli de Montaigne (qu'il aime et connait bien),
au-dela de la Theologie naturelle de Raimond Sebond (dont on sait
quc Ic titre veritable devrait titre traduit plus exactement par
Livre de l'univers ou Livre de la nature), au-dela d'Hugucs de
Saint-Victor et du Moven Age, Francois de Sales remonte-t-il
jusqu'a saint Augustin et lit-il comrne lui le grand livre de la
revelation naturelle montante: la creation, meme si elle gemit
encore tout entiere dans les douleurs de l'enfantement (23), si
done elle est en train de naitre, manifests la gloire de Dieu: Caeli
enarrant gloriam Dei (24); elle participe a sa gloire en rnemc temps
qu'elle la proclame, qu'elle proclame qu'elle fut creee par la
Parole, le Vcrbc de Dieu. Au centre de cette creation, et venue
pour )'organiser et l'achevcr selon la Sagesse divine, se trouve la
Parole elle-meme, le Verhe fait chair: toute I'oeuvre salesienne
commente ainsi le Prologue de I'Evangile de saint Jean, et avec la
"revelation montante" Celle de la creation connue par ('experience
la plus immediate, se conjugue, en lui donnat, seule, son sens, la
"revelation descendants", cello de 1'Ecriture, ou le Verbe, la Paro-
le, done Ic Christ, a prix sa forme en quclque sorte etvmologique:
I'Ecriture est la notation du Verbe se disant, done de Dieu agis-
sant, puisque "son dire est son faire".
Ce sont bien la les deux livres de la revelation de Dieu dans
l'histoirc, comme le disent la tradition, la plus orthodoxe et
d'autres: "Celuy de l'universel ordre des chosen on de la nature, et
celui de la Bible" (25): Fun "noes fut donne [le] premier et des
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I'origine du monde, car chaque creature nest que comme une
lettre tiree par la main de Dieu" (26), I'autre pour "traduire" le
premier. Francois de Sales aurait pu signer ces lignes, rnais dans
les perspectives qui sont les siennes: celles du Christ Dieu fait
homme, sommet de la creation qui s'accomplit en lui parse qu'il
est ]'action trinitaire parfaite. Jamais, bien entendu, le Christ
n'agit sans le Pere et sans ]'Esprit d'amour.
Nombre de pages, plus aisees a aborder; le disent dans 1'ceu-
vre de l'eveque, en particulier clans les sermons qui sont comme la
vulgarisation pedagogique des grandes syntheses du Traitte, on
aussi clans les lettres (27).
Je m'arrcterai, pour finir cette partie, sur quelques extraits
du sermon recueilli pour la veille de Noel 1620, que Francois de
Sales commence en disant:
Mon dessein est de vous faire un petit cathechismc auqucl is vows
veux parler de ]'Incarnation (28).
Et voici ce qu'on entend tout de suite:
... Nous scavons que c ' est le Pere qui nous a donne son Fils, car
nous lisons que Dieu a tans avrne le monde qu'il luv a donne son Fils
unique (29). Ncantnoins cc nest pas le Pere soul qui a fait ]'Incarna-
tion, ains aussi le Fits el le Saint Esprit . Et. bien que la tres saints
Trinite soil intcrvcnuc cn cc mystere , neanmoins it n'y it que. la
seconds Personnc qui se soit incarnec (30).
Cc qu'illustre tout de suite deux "similitudes"; je donne la
premiere (I'eveque parle aux religieuses de la Visitation, et mane
si l'eglise du monastere est ouverte a tous, comme it le rappelle
souvent dans Ies sermons, elles sont les destinataires privilegiees,
elles qui recueilleront si bien ses sermons) (31):
Voyia une fille a qui on donne ]'habit: la Superieure, la Dircctricc
ou Maistresse I'habillcnt, Iuv mettent sit robe, rnais elle ne laisse
pas pour cela de s'avder. Trois pcrsonnes intervicnnent done Bans
cette action: cette title, la Superieure el la Directrice; neanmoins it
ny en a qu'une qui soil habillec, a st avoir celle qui prend I'habil.
Ainsv en est-il do I'Incarnation: Ic Pere fait ]'Incarnation, le Saint
Esprit la fait et Ic Fils aussi qui s'incarnc Iuv mesme. Mais ni le
Pere ni le Saint Esprit tic se sont incarncs, crest seulement la
Personne du Fils qui dcrncure vestuc de Ia robe dc noire
hurnanite (32).
Et le texte, avcc: ses redites et ses insistances orales, revient
sur le rneme point fondamental, a peine plus loin:
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Cc West point le Pere seul ni Ic Saint Esprit tout scul qui a fait
I'teuvre de ]'Incarnation, ains c'est le Pere, le Fils et le Saint Esprit,
mais le Fils demeure incarne (33).
Ainsi Ic Christ contemple par Francois de Sales est Bien le
Christ trinitairr.
II • Le Christ " image " parfaite de la Trinite
Le Traitte de ]'amour de Dieu meditc longuement sur les
phrases de la Genese qui presente la creation de I'homme:
Faciamus hominem ad imaginem et sirnilitudinem nostrani... Crea-
vit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit
ilium, masculum et feminarn creavit eos (34).
Parce que le Christ, Verbe de Dieu s'incarne, scion 1'eternelle
volonte de Dieu, I'irnage et "semblance" parfaites de Dieu est Dicu
lui-metre, clans la Pcrsonne de son Fils, vrai Dicu et vrai homme.
11 est la seule "porte" par laquelle I'homme va au Pere, it est cclui
qui donne son sens a la creation et tout autant a I'Ecriture ou it se
manifesto: it ouvre les signes de I'Ancien Testament en les rcali-
sant Bans le Nouveau. Le Christ parce qu'il s'est incarne, noun fait
voir Dicu le Pere:
Tout ainsy que la glace d'un mirouer ne scauroit arrester nostre
vcue si elle n'estoit enduite d'estain ou de plonib par derriere, aussi
Ia Divinite ne pourroit estre bien contemplee par sous en cc bas
monde, si elle ne se fust jointe a la sacree humanite du
Sauveur (35).
Par I'huntanitc. du Christ, Dieu se "communique"; le Christ
exctee
sa vertu et puissance divine par I'entremise do son humanite... [Car]
despuis que le Verbe sest incarne, ii a converse avec nous visible-
mcnt, it it habite parnri noes en sa chair (36); et pour nous monstrcr
cela, it s'est voulu servir d'icelle, c'est a scavoir de son huranite,
conune d'un outil on d'un instrument pour accomplir ICS auvres
qui appartenovent a sa divinite (37).
"Cela", et "les ccuvres qui appartenovent a sa divinite", c'est
parfaire la creation par ]'adhesion parfaits de ]'homme; c'est done
associer ]'homme a sa divinite comme sa divinite s'est associee a
]'humanite (et le trot "associc" cst employe ici faute de mieux), parse
que le Christ "est la verite par essence" (38), pat-cc que "Dieu est
tousjours en soy la bortte mesme"et que "c'est le propre tie la haute de
se comrnuniquercartie soy tnesme elle esi communicative" (39).
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Cette perfection de la creation attcinte par l'homrne dans la
personne du Christ va, hien entendu , passer par la Redemption;
mais, on le volt, I'Incarnation nest pas comme la consequence du
peche, et si elle est bien le moven de le vaincre, et le seul, parce
qu'elle ouvre la vole a la Passion et a Piques , elle a en elle-meme,
si on peut dire, son hut: la Transfiguration tient chez Francois de
Sales une place dont on n'a peut-Ctrs pas remarque asset I'impor-
tance; la Transfiguration est I'etat normal du Christ (ct, pour cola,
clle est I'etat normal que I'homme doit atteindre). La Redemption
est I'entree dans la Transfiguration, mystere actuel du Christ
assis a la droite du Pere. La reflexion de Francois do Sales va loin,
sur cc point:
Le mystere de la Transfiguration ne fut point un miracle, gins une
cessation du miracle (40),
car
c'estoit [Ia] coutume [du Christ] de retenir touts sa gloire et sa
splendour au dedans, tic laissant paroistre cn l'exterieur qu'abjec-
tion, bassesseet simplicitc (41).
"Soled de Justice", selon ('expression hien connue de Mala-
chic (42) que Francois de Sales aime reprendre, on le salt (43), Ic
Christ va permettre au Juste, au Bon, au Vrai , au Beau , d'attein-
dre a leur existence parfaite dans le concret, de se realiser,
malgre le fait que la liberte humaine alt fausse le dessein de Dieu:
quand la liberte hurnaine dira "Fiat", s'associant a l'acte createur
du Pere, la creation atteindra son achevement , deja realise dans Ie
Christ.
Sagesse parfaite et silencieuse , le Christ vit et cree, mieux, it
est la Redemption dans la vie courante et la plus quotidienne:
Document trey remarquable: Noun Seigneur est rempli de mutes
Ics sciences ( 44), ains it est la science et la sagesse mesme; nean-
moins it tient un continue) silence (45).
I) se tait d 'abord, mail it vit en lui la perfection de I'humanite
en marche vers la realisation de la creation transfigures.
Nous voici devant une des caracte-ristiques les plus rernar-
quablcs de la pense'c de Francois dc Sales meditant Ic mystere du
Christ: certes, 1'enlant de la creche a sa place, et le crucifie, et
encore, evidemment , le predicateur des annees de vie publique;
mais l'interesse par'ticulierement cclui qui pendant de longues
annees mena a Nazareth une " vie cachce ", c'est-a-dire celle de tout
un chacun , ou pour lui , I'humanite ordinaire, quotidienne, avait
revctu la divinite, visible seulernent Bans la perfection dc ('instant
present hien vecu. Cc Christ adults, si ]'on peat dire, a les
- 261 -
preferences de saint Francois de Sales, pour qui, dans cette
theologie et cette spiritualite de faction actuelle soigneusement,
paisiblement, it dirait "tout bellement" faite, la spiritualite de
Nazareth, se retrouvent ct sc rejoigncnt sans cesse Ic modele de la
Sainte Famille et celui de la Visitation de Marie a Elisabeth (46);
contemplation dans la vie de chaque jour, telle etait la simple vie
humainc du Christ parce qu'il etait parfaitement homme (autant
que parfaitement Dieu).
Ouci est le temps le plus propre pour nous dedier et consacrcr tout
a Dieu ...? C'est le temps present, tout a cettc heure (47) c'est Ic vrav
temps, car celuy qui est passe nest plus notre, Ic futur nest pas
non plus en notre pouvoir, c'est donques le moment present qui est
le meillcur (48).
Cc que le Christ faisait en excellence a Nazareth dans sa vie
hurnaine, parce qu'alors convergeaient, si Von pout dire, ses deux
natures: pour Dieu, le present cst etcrnitc; dans la spiritualite de
]'instant present, sur Ic modele de la vie cachee a Nazareth, parce
que le Christ est parfaitement homme et parfaitement Dieu,
l'instant present prend son existence d'eternite; cette minute,
cette seconde seront eternellement cc que I'homme Ies aura fai-
tcs, a 1'irnage du Verbe, Fils du Pere Createur, agissant et vivant
dans la Sainte Famille.
Ainsi, la "vie cachee" du Christ, et a cause d'elle, pour Francois
de Sales, la "vie cachee" de tout religicux, ne s'oppose pas a la "vie
publique" dans les termer et dans Ies perspectives habituelles:
La vie de Notre Seigneur est le parfait exernple de tons les hommes,
mais particulierement do crux qui sont en festal de perfection,
cornrnc les Religieux et les Prelats. Cet etat de perfection doit titre
considcre de deux manieres: pour les Religieux c'est un etat propre
a se perfectionner, et pour les Prelats it suppose la perfection desja
acquise. De rnesrne, la vie du Sauveur doit titre distinguee en deux
parties. La premiere est lc modele et le patron des Religicux: c'est
celle de son enfance jusques a cc qu'il commence sa predication; ...
et des qu'il cut continence a enseigner et prescher, it lit routes les
lonctions appartenantes aux Evesqucs. 11 institua Ies Sacrenrens;
puis, sur I'arbre de la croix it offrit le sacrifice sanglanl de soy
mesme, et devant celuv la, en la cone qu'il fit avec ses Apostres, it
institua le tres saint Sacrement de I'Autel qui est le sacrifice non
sanglant (49).
La vie cachee est differente, on le voit, essentiellement de
I'exercice d'un ministere (c'est pourquoi elle est aussi Bien celle
de "tous les hommes" que "particulierement de ceux qui sont en
I'etat de perfection"). On aura rernarque que pour la designer,
Francois de Sales emploie le mot "enfance" et etend cette periode
jusqu'a ]'age adulte proche en cela de ]'usage latin (adulescerts,
juvenis), comme Ies hurnanistes, designant ainsi route la premiere
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partie de ]'existence du Christ, depuis son enfance, au sons limits
et moderne du terme (ce qui nest pas sans importance pour la
veritable spiritualite salesienne de ]'enfance). Le Christ a Nazareth
realise en lui ['image parfaite de Dieu et it manifeste, peu a peu,
autour de lui, cette image parfaite de Dieu qu'il est essentielle-
ment; cela, comme en une longue preparation qui nest rien
d'autre que la vie humaine vecuc communement ou en religion: la
vie publique nest pas la vie dans le monde, mais la vie, exception-
nelle, de cclui qui a une mission ou un service d'Eglise particulier.
La vie cachee nest pas de ne pas se faire voir ou dc nc pas titre vu;
on devine ici queues erreurs on comrnet encore souvent sur cc
point de la pensee de 1'eveque, et tout autant de la Mere de
Chantal; on apercoit aussi queue tonalite peut prendre Icur com-
mune reflexion sur "la vie cachee en Jesus-Christ", cc que peut
devenir la "retraite", et enfin pourquoi les Constitutions de la
Visitation, queue que soit I'epoque oCt cites se situent (avant ou
apres la cloture papale), sont toutes proches a la foil de ]'Intro-
duction a la vie devote et du Traitte de l'amour de Dieu (50).
11 est done logique que la vie de la Sainte Famille soil le
modele de toute vie humainc qui s'organise, aussi bien dans le
monde qu'en religion, autour de la personnc du Christ, et meme
qu'en religion cette vie soil organises autour de celui qui, tout
Dieu qu'il est, apparait comme le "novice", simplement parce
qu'en cc renversement des perspectives, le monde nest pas enco-
re pret, malgre Marie et Joseph, a le recevoir. Tel est, pour
Francois de Sales, le sens veritable de l'abaissement de Jesus
dans l'Incarnation (51).
Mesurer toutes les consequences de cette meditation de Jesus
vivant d'unc vie humainc adulte est impossible ici. 11 suffira de
repeter qu'elle est un des axes essentiels de la reflexion de
Francois de Sales.
Le Christ n'a pu realiser si pleinement ]'ideal humain qu'est
la vie a Nazareth qua cause de sa vie publique prochaine, bien
entendu a cause de sa Passion et de sa Resurrection. Sa nature
divine, pour qui le temps, comme le (lit saint Augustin dans le
livre XI des Confessions, est une creature, voit, dcpuis ]'instant
meme du Fiat de Marie (qui est aussi Ic sien, commc le dit saint
Augustin encore (52) et comme Ic repcte Francois de Sales sans
cesse) la Paque vers laquelle it marche:
Notre cher Sauveur it ... a ('instant de son Incarnation ... tout cc
qu'il devoit soulirir. Alors it estendit ses bras satires, et s'offrant
aver one dilection note parcille a patir toutes ties chosen, it les
embrassa et mit sur son coeur avec tart d'amour qu'il commenca
des cet instant a ressentir tous Ics tourmcns qu'il devoit par apres
endurer au temps de la Passion (53).
- 263 -
La vie parfaite de Nazareth nest possible que parce que le
Verbe de Dieu y realise le plan do Dieu pour le Royaume, oil la
Sagesse divine s'oppose a la fausse sagesse humaine. La Passion
est ainsi au centre de la spiritualite christique de Nazareth, ct
comment pourrait-il en titre autrement?
Cc qui est plus particulier it saint Francois de Sales, c'est que
cette Passion vecue a chaque instant, unit le "cornbat spirituel"
paulinicn (54) et la "tressainte indifference". On tie saurait deve-
lopper cet aspect maintenant; mais, it faut Ic repeter, le Christ,
qui a la primaute dans la Creation (55), qui est l'image parfaite de
Dieu (56), le bien-aime du Pere (57), lui qui est l'acte du Pere grace
a son humanite (58), qui est sans cesse en union avec lui (59), qui
est I-aiguille dont la pointe est la divinite, [et] la partie plus
epaisse I'humanite" (60), aiguille qui noun coud noire "tunique
d'immortalite" (61), le Christ, done, marque le triomphc de la
Sagesse dans la vie ressuscitee quest deja la vie a Nazareth, parce
que son "abandonnement" a la volonte du Pere est un combat;
parce que "I'indifference" est une action sans cesse repetee., parce
qu'au-dela memo dc "I'acquiescement", dit le chapitre 15 du Livre
IX du Traitte, l'attente (on songe a l'Avent) est faction parfaite.
"L'indifference" du Christ, parce qu'elle est action et qu'elle
cst combat, est l'incarnation de l'acte tres pur et tres simple dont
Francois de Sales montre, on I'a vu, qu'il est Ic coeur meme de
1'essence trinitaire. Elle est le choix de dire "oui", elle est I'amen
elle est la libertc vraie. A cause d'elle Ic Verbe s'est incarnc;
unissant Marie et I'amante du Cantique, I'eveque dit en 1621, pour
la fete de I'Annonciation, ce que voici:
Quit me bavse dun bavser de sa bouche ..., c'est a dire: Que ce
Verbe qui est la parole du Pere, sortant de sa bouche, vienne s'unir
a mov par I'entremise du Saint Esprit, qui est le souspir cternel de
I'amour du Pere envers son Fils et du Fils reciproquement envers
son Pere. Mais quand est-ce que ce divin bavser fut donne a cette
Epouse incomparable? An mesrne instant qu'elle respondit a I'Ange
cette parole taut desiree: Quit me soil fait comrne vows dites (62).
Alors 1'eternite rejoint le temps, le mystere trinitaire rejoint
I'homme prevu de toute eternite, la Passion est deja Resurrection.
On comprend ainsi pourquoi toutes les nombreuses pages de
Francois de Sales sur la Passion sont toujours autant de pages sur
la Resurrection: ce n'est pas tant le mourant terrible et grandiose
du Calvaire qu'il peint que celui qui pour sortir vivant du torn-
beau trois jours plus tard a prix le chemin par ou le menait son
amour pour les hommes et la rebellion de ceux qui avaient voulu
juger a leur guise du bien et du mal et "titre comme des dieux" (63).
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Union de l'impossible, victoire de l'impossible, tel est le
Verbe d'amour, retrouve ensuite dins l'Eucharistie "vive memoi-
re de la mort de Notre Seigneur et de sa Croix" (64), et perpetue
dans I'Eglise ou peu a peu it s'incarne; ainsi , l'Homme-Dieu,
accomplissant dans sa perfection IC mouvement trinitaire, "ima-
ge" parfaite de Dieu parce que Dieu lui-memo, conduit a son tour
l'hurnanite a realiser 1'eternel dessein trinitaire sur elle: it la
mene a realiser en elle I'irnage du Dieu trinitaire selon laquelle
elle a ete creee (65).
III - L 'homme, image du Christ, image de Dieu
L'homme est I'image de Dicu pared qu'imagc du Christ, et, en
verite, ne pourra titre image de Dieu que parse qu'image du
Christ.
La phrase la plus celebre du Traitte de 1'amour de Dieu est
petit-titre celle-ci: Dieu.
nous ayma d 'amour de bienveuillance, jettant sa propre Divinite en
1'homme , en sorte que I'homme Iut Dieu (66).
Sous unc forme ou l'autre, evidente ou plus cachee, 1'affirma-
tion court a travers toutes les eeuvres de Francois de Sales dont
elle constitue comme la trame. "Dieu s'est fait hornme pour que
Ihomme soit fait Dicu": on sait cc que l'idee dolt a saint Athanase,
a saint Clement, a saint Irenee. Remarquable est Bans la phrase
du Traitte le verbs "jetcr", qu'on ne retrouve pas toujours dans les
autres redactions ou les autres paroles de l'eveque; mais nous
sommes, avec le Traitte, devant l'ceuvre la plus volontaire, la plus
travaillee qu'il ait ecrite, veritable Somme de sa theologic aussi
Bien que perfection de sa rhetorique et de son art litteraire.
Qui tie voit cc que le verbe "jetcr" ajoute a l'idee? Aucun autre
mot ne dirait mieux ('elan d'amour qui est ('essence merne de la
Tr'initC, de Dieu, "aete tres pur et tres simple". Bien entendu, la
phrase s'applique d'abord, dans Ic texte, a ('Incarnation du Christ.
II Taut lire tout le chapitre pour voir que cc seal rnot, "jetant",
appuye sur saint Paul, qui aussit6t est cite mais en union avec
saint Jean, ne dit pas seulement, ne dit pas surtout l'abaissement
du Christ, qui sera one des meditations favorites du XVII° siecle,
mais proclame tres particulierernent la "glorification", au seas
biblique du terme, de l'Homme dans le Christ et de l'humanite
avec lui:
11 sest aneanti sov nvesme (67) pour venir a notre humanite sous
remplir de sa Divinite, noun combler de sa home, Woos eslever a sa
digriite et nous donner le divin estre den fans de Dieu (68) (69).
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La est I ' aboutissement de cette "projection " de Dieu hors de
lui-meme laquelle, encore une fois, lui est essentielle ; la descrip-
tion qui en est faite, dans Ic chapitre 2 du livre IV du Traitte, a ete
deja ici longucment citee . La fin de l'ouvrage oU nous sommes
tnaintenant , ajoute, a la suite de saint Denis I'Areopagite ( 70), que
ce mouvement de l'amour quest Dieu se revelant clans I'Esprit,
est "extase ". Francois de Sales prend le mot en lui dormant son
sons etvmologique:
II a este en extase ... a cause de I'exces de son amourcuse bonte (71).
"Exces": le mot reviendra souvent pour designer, sous la
plume de 1'eveque, 1'elan de l'absolu dans I'amour vecu par lc
Christ, et pour dire en particulier la Passion: it est pour lui
synonyme du mot "extase" (72), on le volt.
Ce qui eclaire dune lumiere tres caracteristique de la facon
dont se deroule la reflexion salesienne, le debut du dernier ser-
mon prononce par Francois de Sales, le 25 decembre 1622, a la
messe de minuit (it mourut le 28 decembre):
Entre toutes les testes que nous solemnisons en la saint Eglise it y
en a trois qui ont este celebrees de tout temps, Iesquelles prennent
lour source et origine de cette grande feste dc Pasqucs qui se faisoit
en I'ancienne Loy. Ces trois testes ont este appelecs Pasques, mot
qui ne veut dire autre chose que passage (73). Et de fait, la
solemnite d'aujourd ' huj nest instituec qu'cn memoire du passage
que Notre Seigneur a fait de sa Divinite a noire humanize. Le
second passage est cclui de sa niort et Passion a sa Resurrection;
c'est le passage de la mortalite a l'immortalite , Iequel nous cele-
brons touts la Semainc Sainte et a Pasques . Le troisierne nous le
lesions a la Pentecost , jour auquel Dieu adoptant les Gentils, les fit
passer de I'infidelite au bonheur d'estre ses enfants hien avrnes ...
Neanmoins toutes ces festes prennent lour source du mystere
d'aujourd ' hui (74).
Noel est ainsi la plus grande des Paqucs, et le mystere de
"glorification" de I'humanite. Lcs sermons sur Marie, ainsi que les
passages du Traitte qui montrent sa mort d'amour (75), montrent
en meme temps que l'Incarnation ne fut possible que grace a la
libre adhesion humaine (76), lorsqu'une creature realisa pleine-
ment en cite l'image de Dieu en un choix refuse par Eve: c'est
l'acceptation d'etre divinise par la manifestation en elle de la
scconde Personne de la Trinite qui divinise 1'hurnanite et ouvre a
Dieu la voie pour etre homme; action reciproque et simultanee,
echange pcrpetuel par lequel Dieu, liberte supreme, fait qu'il
depend tie la liberte de l'etre cree a son image. L'homme nest
cntierement l'image de Dieu de la Genese qu'en accueillant la
seule image parfaite de Dieu qui est Dieu meme, en acceptant que
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Dieu "jette" sa divinite en lui. Si ('Incarnation est Bans la logique
dc I'ctre divin, la divinisation cst dins logique de I'ctrc humain:
acceptant le Christ, acceptant d'etre le Christ, pour parler comme
saint Paul (77), it se realise, au sens propre du not.
Image de Dieu ( realisee done d'abord parfaitement par le
Christ parfaitement homme), I'homme connaitra Bien aussi a son
bien "I'cxces", I"'extase" qui porte Dieu a sc communiquer. Amour
do Dieu, amour du prochain ont pour Francois de Sales, "sembla-
bles", bien entendu, scion la parole evangelique (78), et indissocia-
bles, mail non pas confondus, non pas identiques; la similitude
concerne la nature et l'importance de ces deux amours: le pro-
chain est lui aussi (' image de Dieu, toute cette image, certes, mais
image seulement. Airner Dieu et aimer son prochain nest pas
interchangeable. L'amour de Dieu et ('amour du prochain sont "Ia
premiere Table" et "la seconde Table", Colt vers le 1-5 fevrier 1609
Francois de Sales a I'archcveque de Vienne, Pierre de Villars (79).
Vivant dans et par ('Esprit, troisiemc Personne de la Trinite,
I'homme, en reponse a I'amour trinitaire et a limitation du Christ
vrai homme et vrai Dieu, realisera en lui ('image de la Trinite si a
('amour "descendant" du Pere Createur repond ('amour "montant"
very Dieu, "la premiere Table", et si a ('amour du Fils pour ses
freres, repond "la seconde Table"; Ies deux "Tables" sort comme la
charte do deux premieres Pcrsonnes divines "incarnees" en I'hom-
me. Darts ('Esprit, I'homme doit reconnaitre en lui ('image de ces
deux Personnes et jouer a son tour son role, en reponse. en
dialogue.
Cette realisation Lie ('image trinitaire dans la creature, a deux
consequences importantes surtout: la contemplation et ('action
tic se separent pas, tic sauraient se separer, memo si la contempla-
tion est "premiere" ("la premiere Table"), et si ('union a Dieu de
I'homme est "perfectionnee", scion ('expression de Francois de
Sales, par I'amour du prochain.
Tolle est la lecon, en particulier, de la meditation que Fran-
cois de Sales fait du mystere de la Visitation; tous les sermons qui
l'ont pour sujet, et aussi sous les Colts concernant I'Ordre qui
porte son tnonm, le prouvent (80): la contemplation est toujours
premiere, car sans rile toute action est sans valeur; ainsi le Christ
est-il le Verbe du Pere. Mais la contemplation, et ('amour de Dieu
qui est son objet, ne prennent tout leur lens que "Projetes" (81),
"incarnes", vecus en meme temps duns ('amour du prochain: on tie
va au Pere que par Ic Fils et comme le Fils. A "I'extase" de Dieu
s'incarnant daps le Verbe, correspond cc que Francois de Sales
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appelle d'une expression extraordinaire "une extase perpetuelle
d'action et d'operation" (82), ou encore "l'extase de la vie" (83). 11 ne
faut pas s'y tromper: les Personncs trinitaires nc sont pas separa-
bles, et, de meme, cette extase est aussi Bien celle de l'amour pour
Dieu que cello de ('amour pour le prochain; ce qui la provoque, et
qui depasse la sagesse et la raison humaines ou ]a philanthropic
(84), ce que formulent les Beatitudes evangeliques, ne separe pas
les deux "Tables": ('amour de Dieu ei ('amour du prochain sont
toujours les motifs consubstantiels qui animent I'hornme tendant
a realiser en lui l'image de Dieu par limitation du Christ qui a fait
de lui son frere. Mais c'est l'amour de Dieu qui engcndre ('amour
du prochain, et qui Ic mene a son accomplissement. Toute la
pratique, et de touter les vertus, le montre:
L'hurnilite el la charite (85) Wont qu'un scul objet qui cst Dieu, a
('union duquel cues tendent; neanmoins elks passent de Dieu au
prochain, et c'est la or elks se perfectionnent (86).
Il West pas indifferent de remarquer que ces lignes sont
cxtraitcs d'un sermon sur la Visitation : combien ont etc, combien
sont encore oiseuses les quenelles ou affirmations peremptoires
sur l'Institut primitif devenu un Ordre avec cloture papale! Son
premier but a toujours etc d'etre contemplatif , queue que fit sa
forme, et point nest besoin de " sortir" pour pratiquer l'amour
fraternel (87). L'Ordre n'a pas subi de deformation essentielle
quand it prit sa forme definitive , et la pensee commune de ses
fondateurs a toujours etc fondee sur une theologie et une spiritua-
lite identiques , celle qui justement nous occupe ici.
Si l'amour du prochain et l'amour de Dieu dont it est insepa-
rable conduisent a cettc "extase", a ce depassement de la raison
humainc, cette vie, comme le dit saint Paul, est bier une "mort":
Vous estes mortz, disoit le grand Apostre aux Rhodiens, et vostre vie
est cachee aver Jesus Christ en Dieu (88). La mort fait que I'ame ne
viz plus en son cors ni en 1'enclos d'icelui ... Votre arne ne vit plus
scion elle mcsmc mays au dessus d'elle meme (89).
La tonalite paulinienne de toute la reflexion salesienne de-
vient ici do plus en plus evidente: pour I'hornrne, vivre sa transfi-
guration en "image do Dieu", dans la fraternite duChrist, est mort
et resurrection, sans que l'une soit separee de I'autre: la mort
mene a la resurrection, et Ion ne saurait ressusciter sans mourir.
Pas plus que I'abaissement du Christ dans son Incarnation n'etait
coupee de son exaltation dans la creation accomplie, la victoire ne
Pest du combat spirituel. La Passion revet plus dune forme et en
particulier, celle de la lutte de chaque instant pour adherer
comme le Christ I'a fait parfaiternent a la volonte divine; elle
devient I'amen et le Fiat de Marie; elle devient la lutte contre
soi-meme qui permet d'aimer I'autre comme soi-merne et de
donner sa vie pour Iui.
Ainsi la mort nest-elle pas situee qua la seule fin de la vie, et
la resurrection nest pas qu'apres la vie: si ('Incarnation appar-
tient it la logique de Dieu, la resurrection est daps la logique de
1'homme vrai. La vie eternelle est deja commencee, rile est deja
maintenant: on entend ici en echo, le debut du chapitre VI de la
deuxieme epitre aux Curinthiens.
L'anthropologic biblique oil I'honnne cntier, I'homme "ame-
vivante", suppose de Iacon irreductible a lit dichotomie platoni-
icnnc est ainsi au ctrur de la reflexion salesienne sur ('image du
:'hrist realisee en I'hornme. La mort Celle qu'elle est devenue
apres la faute est le soul veritale scandale, car elle est la marque
tie la faute. L'etat normal de I'hommc. comme de Dieu, est d'itre
vivant.
La pensee de Francois de Sales va plus loin, meme: parer que
la creation est inachevee et "gemit maintenant encore daps Ies
douIcurs de I'enfanterrtent" (90), 1'homtne, Iui aussi, eprouve,
certes, cet inachevement. Si le peche n'avait pas ete choisi par
I'homme dans sit liherte, I'hornrne cut connu une sorte de "most
vitale" (91), une maniere d'accomplissenunt dans la Transfigura-
tion, qui est on I'a vu pour lui, comme pour le Christ, son etas
normal: si nous n'avions pas choisi nous-meme au lieu de Dieu en
une "divinisation" parodique de celle pour Iaquelle nous sommes
faits,
nous ne set-ions point morts, quov que nous n'eussions pas toujours
demeurc en cette vie, mais nous aurions passer d'icelle a une autre
meilleure ...: MOM it' c'est donques outrepasser les confins de cette
vie mortelle pour alter a l'immortelle. Mais it est vrav que nous ne
serions point morts de cette mort corporelle dont nous mourrons a
cette heure (92).
C'est unc mort defiguree que connait done aujourd'hui I'hu-
manite, et qui Iui cst devenue le passage oblige pour retrouver son
veritable visage , Iequel , si l'homme avail rte fidele, eitt permis
('Incarnation du Christ Verbe de Dieu, comme I'aboutissemen1, la
Fleur, le sommet Lie la Creation " miroiier" de Dieu. avec I'homme
"miroiier" choisi et parfait en son centre . A cause de peche cette
Incarnation a du passer par le sacrifice sanglant de lit Croix,
('amour du prochain pour manifester ('amour de Dieu a du accep-
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ter que la Paque soit en apparence defiguree, mais en apparence
seulenient.
Si le Christ a accepte cette voie pour I'amour des hommes, si
la est sa mort, comment I'homme, a son image, n'accepterait-il
pas, a grand peine mais de toute necessite, de mourir pour les
autres? Or mourir pour les autres, dit Francois de Sales, c'est
vivre avec eux et pour eux. La est le sons premier du celebre "Ne
rien demander tie rien refuser" (sur lequel on a tellement epilo-
gue, jusqu'a lui faire dire tout et son contrairc) (93): vivre I'amour
du prochain comme I'amour de Dieu, comme le Christ Pa vscu.
Donner sa vie pour ceux qu'on aime et parce qu'on aime Dieu, cc
nest pas autre chose.
Car toute homme est I'image de Dieu , mais creature, et done
limits: l'image de l'infini en lui ou elk s ' incarne (mysterieusement
pour la seule raison ), s'il vcut bien la reconnaitre , va revstir des
formes diverses ; it lui faudra accepter cette diversite essentiellc,
et cette acceptation meme est most a soi-meme ( la "mort vitale")
pour vivre a Dieu et vivre ]'amour du prochain : Dieu tie fait
acception de personne , tie considere pas une personne plus qu'u-
ne autre. pace que dins la Trinite qu ' il est, Ies Personnes sont
consuhsruttirllrs:
Dieu ... a donne l'estre a toute in diversite des creatures qui ont
este, sont et scront, par un seal trait de sa toute puissante volonte,
tirant de son idee ... cette admirable difference de personnes et
d'autres choses qui s'entresuyvent .... chacune en son ordre, scion
qu'elles devoyent estre: cette souveraine unite de facie divin estant
opposes a la confusion et au desordre, et non a Ia distinction ou
variete, qu'elle employe, au contraire, pour en composer la beaute,
reduisant toutes les differences et diversites a la proportion, et la
proportion a I'ordre, et l'ordre a I'unitc du monde, qui comprend
toutes choses creecs tans visibles qu'invisibles.
Et voici In celebre phrase finale de cc passage:
Lesquclles tomes ensemble s'appellent univers, peut estre parce
que toute leur diversite se reduit en unite , comme qui diroit
unidivers, c'est a dire unique et divers, unique avec diversite et
divers avec unite (94).
Aimer Dieu et mourir pour lui et le prochain, c'est reconnai-
tre cette diversite et son ordre. C'est aussi s'ordonner soi-meme
autour d'elle: on tie s'etonnera pas que pour Francois de Sales le
"moine" snit celui qui a fait son unite autour des trois grandes
paix que doit construire I'homme: avec Dieu, les autres et lui-me-
me. Le moine parfait est ainsi Ic Christ (95), celui qui est la
"simplicite" sans faille.
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La peinture et la contemplation du visage du Christ par
Francois de Sales montrent a I'evidence a quel point it est fidele a
la tradition johannique et paulinienne, mais aussi combien it
pousse loin sa rellexion. Elles montrent encore comment it ticnt
fermement a la fois les deux grands aspects du christianisme:
"misere" du peche, "gloire" de I'homme associe a Dieu. Les deux
christocentrismes dont parle le Pere Lajeunie (96) se rejoignent
ainsi en lui : " christocentrisme mystique " et "christocentrisme de-
vot" se fondent I'un sur l ' autre, et sont consubstantiels . On voit
combien les mots "optimisme ", "humanisme " salesiens paraissent
alors faibles. Le dernier mot reste toujours a la joie, dans la
pensee salesienne, une joie tout cuticle ancree dans la theologie,
et le mot en acquiert une resonance bien plus forte que Bans Ic
vocabulaire courant. Le Christ est la joie du Pere, it est la joie de
l'homme; it est la Joie. Le mot revient sans cesse , on Ic Bait, dans
les ecrits de Francois de Sales, ou la tristesse mauvaise est
appelee paresse (97), oti it est recommande par exernple a la
Maitresse des novices , a la Visitation , "d'avoir grand soin de [les]
tenir ... joycuses et ferventes" (98), de faire que la recreation se
fasse "allegrement" (99). Ici aussi on multiplierait les exemples, ct
on montrerait aisement, avec Ics meilleurs commentateurs des
oeuvres, que I'eveque est le docteur de la joie, que sa mystique est
celle de la joie, que l'oraison , celle de toute vie, est l'oraison de la
joie, a cause de la fraternite dans laquelle le Pere a reuni le Christ
et l'homme dans la Resurrection vecue chaque instant. C'est
('admirable chant par lequel , avec saint Augustin , saint Francois
de Sales clot le Traitte de I'a ►nourde Dieu:
Ou avmer ou nrourir! Mourir et avnu • r! Moru'ir a tout auur anwur
pour vivre a celui de Jesus, affin que Woos ne mourrions point
etcrnellement ; airs que vivans en voce amour eternel , o Saveur de
nos ames , onus chantions eternellenrcnt : VIVE JESUS! J'avme
Jesus! Vive Jesus que i'ayme! J'avme Jesus , qui vit et rcgne es
siecles des siecles . Amen (100).
Alors, en I'homme s'incarne le Christ, voire it incarne le
Christ; et it manifesto , dans son existence personnelle , it la fois le
Pere, parce qu'il agit comme le Createur , scion la mission qui Iui a
depuis toujours etc confiee, et it la fois I'Esprit , parce qu'il vit
('Amour divin. Voici I'Homme: Ecce Homo; it est veritablement
dcvenu ('image trinitaire du "Trin'Un".
Neleue BORDES
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- Saint Francois de Sales, I'homme, la pcnsee, l'ac-
tion. Paris, Guy Victor, 1966, 2 volumes. Tome II, pp. 283-285. Ou bicn
Saint Francois de Sales ei !'esprit salesien. Paris, Seuil , 1962, pp. 149-154,
of !'expose est pout-ctre plus complet.
(2) On ne donnera pas ici do bibliographic; elle serait infinie. On
pourra se reporter a celle, tres complete jusqu' a la partition du travail,
qu'on trouve au debut du ler volume du Saint Francois de Sales du Pere
Lajeunie, jusqu'a 1964 done, date de sa mort, et ensuite a celle d'Otto
Klapp. (Otto Klapp: Bibliographic der Franz6sischen Literaturwissenchaft
- Bibliographic d7iistoire litteraire francaise, Vittorio Klosterman Frank-
furt am Main.
(3) J'insiste bien sur le fait que ce sont les etudes d'ensemble qui
manquent , Ia presentation, cn one svnthese qui soulignerait sa coherence
et son originalite, de la reflexion salesicnne. II nest nullement question ici
de diminuer la valeur (elle est souvent tres grande), de travaux plus
specialises.
Les livrets dactvlographies des "tours" du Pere Brix (dactylographies
avec sous les inevitables defauts que comporte I'oral presente directement
par 1'ecrit) sont, pour certains encore, disponibles a la Maison de forma-
tion des OSFS (118 av. Pierre Dumond - 69290 CRAPONNE), ou au siege
des OSFS (127 rue de Rennes - 75006 PARIS).
(4) E.M. Lajeunie: Saint Francois de Sales ei !esprit salesien. Op.cit.,
p. 150.
(5) Pierre Serouet: Dc la Vie devote a la vcie mystique, sainte Therese
d'Avila, saint Francois de Sales, Paris Bourges, Desclee de Brouwer, 1958
(Etudes Carmelitaines). Le Pere Serouet est Bans cc domaine plus nuance
que le Pere Antanas Liuima (dans sa these: Aux sources du Traite de
!'armour de Dieu de saint Francois de Sales, Rome, Librairie editrice de
l'universite gregorienne, 1959, 1960; 2 vol. tome 1, p. 313 sq.); les analyses
d'ailleurs de cc que fut ou non ('influence de sainte Therese, par la
renconlre de I'evcque avec sainte Chantal, qu'on trouve Bans les deux
auteurs, demandent a titre elles aussi nuancees certainement. Cc proble-
me touche a la relation privilegiee qui s'etablit entre les deux fondateurs
do la Visitation. On snit dc quelles fawns contradictoires et parfois, it faut
bien Ic dire, bizarres, elle a etc interpretee, faisant tantot de l'eveque
tantot de la Mere I'eleve de I'autre. La verite est d'un tout autre ordre,
celui du dialogue mystique. On en aura quelque veritable ides quand
paraitra, enfin, dans les moil qui viennent scion toute prohabilite, la
reedition de la correspondance complete de la Sainte, reedition dont la
cheville ouvriere est 1'actuelle archiviste de la Visitation d'Annecv, Sceur
Marie-Patricia Burris ; les textes y ont tour etc revus sur les originaux,
d'innomhrables inedits y sons inseres: les differences avec I'actuelle
edition (Jeanne-Francoise Frenrvot de Chantal, so vie et ses cetrvres.
Edition authentique publice par Ies soins des religicuses du prernier
Monastere de la Visitation Sainte-Marie d'.Annecv, Paris, Plon, 1874-1879,
8 vol.), sans aucun caractere critique, est souvent deforrnante aussi bien
que tronquec. Lc veritable visage de la sainte ne manqucra pas de
surprendre sur plus d'un point . (Vois plus bas la note 87).
(6) On lira les trois principaux dins l'ouvrage de Roger Devos: Saint
Francois de Sales par les tentoins de sa vie, Annecy, Gardet, 1967, p.
151-153. (Le livre rassemble les textes essentiels des Proces de heatifica-
tion, parmi lesquels la celebre deposition de Saint Vincent de Paul.
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(7) !dent p. 30. Georges Rolland, 1576-1641, entra au service de Fran-
cois de Sales en 1595, I'accompagna en Chablais ou it fut souvent son
secretaire. II fut ordonne en 1605 ct s'etait vu, des ('accession de Francois
de Sales en 1602, confier I'cconomat de l'eveche. II fut official puis vicaire
general sous Jean-Francois de Sales, Ic frere et successeur du saint. Ses
qualites d'econome etaient immenses; tous les familiers de I'cvcquc et
I'evcque lui-meme s'accordent a reconnaitre qu'il ronchonnait hien sou-
vent devant les liberalites de son maitre. (Voir, parmi bien d'autres
exemples, la !care de saint Francois de Sales a Sainte Chantal qui date
probablement de la mi-janvicr 1614, et la note de ('edition p. 160-161. Saint
Francois de Sales sera toujour-s cite ici dins !'edition dite "d'Annecv":
Oeuvres de Saint Francois de Sales, Eveque et prince tie Geneve et Docteur
de l'Fglise. Edition complete d'apres les autographes et les editions
originates, enrichie de nombreuses pieces inedites. Annecy, Monastcre de
la Visitation (differents editeurs antcricurs) 1892-1964 27 volumes. Lc
dernier est un volume de Tables. Edition critique remarquahle, lavice de
tout soupcon par les expertises d'Andre Racier et Albert Mirot: Saint
Francois tie Sales et ses faussaires, Annecv. Academic salesienne, et Paris,
Picard 1971, "Memoires et documents" publics par ('Academic salesienne,
tonic LXXXIII. Seul, le tonic VI de ('edition d'Annecy, qui conticnt les
F.ntretiens spirituels, avant choisi de presenter one redaction du texte
discutable, doit titre complete par la lecture des Entretiens sous lour
forme primitive clans: Saint Francois de Sales: Oeuvres, Paris, Gallinard,
NRF, 1969, collection de la Pleiade, editces par Andre Ravier et Roger
Devos (le volume contien! ('Introduction a la vie devote, le Traite de
!'amour de Dieu et les Fntretiens spirituels, avec, critic autres additions,
les variantes principales des textes): edition en tout point remarquable
elle aussi.
(8) Voir E.J. Lajeunie: Saint Francois de Sales, op.cit. tonic II, p.
286-287.
(9) Edition d'Annecv, tome IV, p. 203 et 204. Je suis it partir d'ici
l'orthographe ancicnne telle que la donne ('edition d'Annccy. (,'edition de
la Pleiade a choisi de la moderniser.
Bien entendu, aillcurs, ('oeuvre parle de ('Esprit-Saint.
(10) Edition d'Annecy, tome IV, p. 25. TraittC de I'amour de Dieu, livre
I, chapitre 1.
(11) Edition d'Annccv, tome IX, p. 115. Sermon recueilli pour la fete
de la Toussaint, tres vraisemblahlernent de 1617.
(12) L'cxpression nest pas de saint Francois de Sales mais de saint
hence de (.yon, a qui it empruntc beaucoup. Voir Irenee de Lyon: La
Predication des Apdtres et ses preuve.s on In fat chretienne, Desclee do
Brouwer, 1977, Collection "Les Peres dans la Foi", p. 92. Traduction de J.
Barthoulot, revision critique Sur ('original par S. Voicou, introduction,
notes, plan de travail de A.G. Hamman.
(13) L'expression se trouve, entre autres, chez Claude Hopil (it naquit
sans doute vers 1585 et mourut viers 1633), dans Les divins eslancemens
d'amour, exprimez en cent cantiques en l'honrteur de la tres saincte Trinite,
Paris, 1629. On peut en lire des extraits significatifs dans Jean Rousset:
Artthologie de la poesie baroque francaise, Paris, Colin, 1968, 2 vol. Voir en
particulier tome 11 p. 185 et 192.
(14) Saint Jean, XIV, 6, 9, 10. Tout le chapitre serait a citer.
(15) Ibid. XVI, 15.
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(16) Edition d'Annccy, tone IX, p. 250. Sermon recueilli pour la
Purification tres probablement de 1620. Le texte commence par unc
phrase celehre: "Dieu fait comae it dit et dit comae if Dail", qui reprend
les Psaumes XXXII, 9 et CXLVIII, 5, dont la pleine signification n'appa-
rait que Bans les perspectives trinitaires qui soot celles de Francois de
Sales.
Voir aussi tonic VIII p. 240, le rccueil de notes pour le Careme de
Grenoble 1617: "Non solum Verha, sed cogitationes Dci operantur... Deus
co,gitavit et factum est", dit le texte, reprenant I'ceuvre de Rio In Threnos
dont it donne la reference: "Thren. 2" (verset 8, complete en marge ('edition
d'Annecy).
(17) Edition d'Annecy, tonic VII, p. 3. Sermon autographs pour la
Pentecbte 1593. Francois de Sales, tic en 1567, a 26 ans. Un des aspects les
plus techniques de cc texte est qui'il montre Dieu "Pere et Mere", engen-
drant et expertant. Mats cela est hors de notre sujet.
(18) Edition d'Annecy, tome IX, p. 5. Sermon recucilli pour la veille
de Nocl 1613 (c'est on des sermons dont on possede I'awographc et Ic
recueilli I'autographe est un plan detaille redigc cn latin).
(19) Edition d'Annccy, tonic IV, p. 90. Titre du chapitre 2 du livre II
do Traitte de Tumour de Dieu. Tout le chapitre serait a citer. Le Traille
dont la composition remonte a un moment oil Celle de I'Irnroduction a la
vie devote est en train, a paru en 1616.
(20) C'est le chapitre I du livre I du Traitte de /'amour de Dieu qui
presente de la Iacon la plus inoubliable cette communication: cette com-
munication cc mouvement crcatcur et ordonnateur qui est ('amour et qui
donne "consonance", "convenance" "harmonic", "union", "bonne grace" (i1
tie fait aucun douse que reprenant ici le chapit re 4 de Des Noms divins de
saint Denis I'Areopagitc, Conroe le signale 1'edition d'Annecy, saint Fran-
cois de Sales ajoute aux mots "bonne grace" une resonance religicuse: Ic
projet de Dieu sur le monde cree la beaute animcc, vivante qui existe par
sa Grace divine; edition d'Annecy IV, p. 24-25), cc mouvement, done, est
daps la logique de Dieu, acte eternel trey pur et tres simple. On ne saurait
ici donner tour Ies textes oO l'idee se trouve Ic Christ, en tout cas, est le
beau parfait, I'absolu Liu bon, du juste, de la convenance et de la grace. 11
est aussi le mouvement, I'acte parfaits. 11 faut ajouter a cela que la
"nature" de Dieu a se conununiquer en dormant I'etre est manifestce, pour
Francois de Sales, par la creation, tout inachevee qu'elle cst par la faute
de I'homme: Ion des fondements thcologiques du sentiment de la nature
chez Francois de Sales se trouve ici.
(21) Edition d'Annccy, tone IV, p. 99-100. Traitte de ('amour de Dieu,
livre II chapitre 4. Le chapitre 5 contient lui aussi des lignes importantes
pour le "Scotisme" de saint Francois de Sales, et if y en aurait encore hien
des preuves dans les sermons. On ne pert avoir aucun doute: sur le point
precis de ('Incarnation, I'cveque se trouve en accord avec Duns Scot; )a
parents ne va gucre plus loin, mais les consequences de cette vue theologi-
que sur cc que Francois de Sales dit de la Redemption et aussi sur sa
spiritualite, seront de premiere importance.
(22) On aura remarque, dans la page citee, comment Francois do
Sales prend hien soin de tie pas confondre la seulc "paternite" de Dieu
createur aver la divinite elle-meme, ainsi qu'on 1'a dit plus haut.
(23) Epitre aux Romains VIII, 22.
(24) Psaume XVIII, 1.
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(25) Raimond Sebond : Theologie naturelle. Prologue. Edition Armin-
gaud . (Cite par Mathurin Dreano : La Religion de Montaigne , Paris , Nizet,
1969, p. 238).
(26) Ibid . p. 2 recto ( Cite par Clement Sclafert : LAme religieuse de
Montaigne , Paris, Nouvelles Editions Latines, 1951, p. 72 ). Je ren vois ici a
ces deux ouvrages non pas afin de detourner I'expose vets Montaigne et sa
religion , on s'en doute , (on se reportera all "bilan" donne par Robert
Aulotte dans Montaigne , Apologie de Raimond Sebond, Paris, CEDES,
1979, pour faire le tour de la question et voir la position de problemes qui
tie nous interessent pas directement ), mail pour montrer que Francois de
Sales s'insere daps un courant precis. Sur Raimond Sebond et son ouvra-
ge, on consultera le premier chapitre du travail de Robert Aulotte (op.eit.
p. 13 sq.) qui precise que Raimond Sebond s'appliqua , malgre sa phrase
Circe ici , an "seul livre des creatures ", ct que les ennuis qu'il cut avec
I'Lndex en resulterent . Bien diffcrente cst cvidemment la position de
Francois de Sales, puisque chez lei, seul, le Christ donne son sees a In
creation, dit et vit cc sens , le Christ rencontre clans I'Ecriture , I'oraison et
la vie fraternelle.
(27) On sc reportera pat- cxemple a la lettre tres vraisemblablement
ecrite it la Mere de Blonay, entre 1612 el 1614 sans doute ( Edition
d'Annecv tome XXI, p. 49 sq.).
(28) Edition d ' Annecy , tome IX , p. 447. La date donnee pour cc
sermon est tres probable comme l'indique la note de ('edition.
( 29) Note de ('edition: Joan . III, 16.
(30) Edition d ' Annecy . Id. p. 448 . On remarquera que le norm de "Pere"
apparait en rnerne temps que celui de " Filz": le nom "Pere " exprirne I'e tre
du Crcatcur ; aussi le Fils pourra - t-il scul apprendre a prier " Notre Pere".
(31) On ne doute plus aujourd ' hui de la valour des sermons recucillis
et on doit au Professeur Manfred T ietz cette constation de bon lens et
fondamentale : si les religieuses avaient di " arranger" quelque texte que cc
soil , scion I'habitude frequente , et non pas seulement au XVI1e siecle,
qu'on rctrouvc pour tons ICs ouvragcs " recucillis ", it n'cst gucrc vraiscm-
blable qu 'elles I'eussent fait avec cc qui venait de lour " Saint Fondateur",
de lour "Bienheureux Pere" , comme disent encore les Visitandines au-
jourd ' hui, et en particulier pour des sermons dont elles tic prevovaicnt a
l'origine la diffusion qu'a travers lour Ordre. Manfred Tietz , .lahrbuch
197.3 fiirsalesianischeStudien Franz - Sales-Verlag , Eichstatt/Bavern 1974.
(32) Edition d'Annecy, tome IX , p. 408 . On remarquera comhien cc
texte est important par I'evidente signification qu'il donne au mot "per-
sonne" , en le rapprochant metaphoriquenient des fonctions ( on pourrait
presque dire des "rninisteres "), des services, des rules qu'on rencontrc
(falls la vie religieuse ; important aussi , I'usage de la metaphore tradition-
nelle de I'hurnanite revetuc do I'humanite du Christ comme one "robe", cc
qui ne diminuc pas ('importance de I'humanite du Christ, mail donne
toute sa valour mystique a ('habit rcligicux.
(33) Id. p. 449.
(34) 1, 26 27.
(35) Edition d ' Annecy, tome III, p. 70. Introduction a la Vie devote,
Seconde Partic, chapitrc I.
( 36) Reference donnee par ('edition: Mart. 1, 23.
(37) Edition d 'Annecv , tome X, p. 313. Sermon recueilli pour le jeudi
apres le IV, dimanche de Careme , 10 mars 1622.
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(38) Edition d'Annecy, tome X, p. 341. Sermon recueilli pour le
dimanche de la Passion, 13 mars 1622.
(39) Edition d'Annecy, tome X, p. 312-313. Sermon pour le 10 mars
1622, jeudi apses le IV' dimanche de Careme. Refence donnee par ]'edition
d'Annecy: Denys I'Areopagite, Des Nonrs divins, IV, 14.
(40) Edition d'Annecy, tome IX, p. 27. Sermon recucilli pour le III
dimanche de Careme, 23 fevrier 1614.
(41) Edition d'Annecy, tome IX, p. 33. Sermon recueilli pour les
Rameaux, 23 mars 1614. (I.e mot "abjection" a ici la valeur qu'on lui
connait dans le vocabulaire de la spiritualite, et le mot "simplicite", son
scns courant, non pas celui quc noes lui avons vu plus haut).
(42) Malachie IV, 2. (Voir I'abondance des references dans les Tables
de l'e(lition d'Annecy, tome XXVII, p. 262).
(43) Par exemple dans le sermon recueilli pour le Vendredi-Saint, 17
avril 1620. Edition d'Annecy, IX, 279.
(44) Reference de ('edition: Colossiens II, 3.
(45) Edition d'Annecy, IX, 143. Sermon recueilli pour la veille de
I'Epiphanie, 5 janvier 1618.
(46) L'Ordre qui, sera cree en 1610 et portera toujours Ic nom de cc
mystere, ne vit pas dune autre theologie ni d'une autre spiritualite. On
voit combien est vaine la querellc qu'on lui fait encore parfois do n'avoir
pas repris la forme premiere que ses fondateurs penserent un temps lui
dormer, combien on a tort quand on n'ecoute pas Francois de Sales dire,
apres s'etre longuement explique sur ses intentions primitives et celles de
sainte Chantal a laquelle it West pas bien non plus de vouloir ]'opposer
(car cela est contraire a la verite), son "acquiescement" (Ed. d'Annecy,
tome XVII, p. 139, Iettrc a la Mere Favre, du 2 fevrier 1616. Ft Ion sait la
valeur prof'onde et etymologique que l'eveque attache a cc mot), combien
it est grave de ne pas reconnaitre que l'Ordre a toujours etc fonde dans on
dcsscin contemplatif. Les meilleures analyses sur cc probleme, et cc ne
devrait plus en etre un, car reconnaitre Ia specificite de I'Ordre de la
Visitation ne saurait Cue plus difficile que de reconnaitre cells d'un autre
Ordre, se trouvent dans: Roger Devos: Les Visitandines d'Annecv aux
XVII' et XVIII' siecles, vie religieuse feminine et societe, Annecy, Acade-
mic salesienne 1973, Memoires et documents, tome LXXXIV; Andre
Ravier: Un sage et an saint, Frans:oi.+ de Sales, Paris, Nouvelle Cite, 1985.
J'ai moi-meme expose les faits, d'abord en Sorbonne, le 16 avril 1982, au
Seminaire do M. le Professeur Jean Mesnard, qui portait cette annee-la
sur "La Femme au XVII° siecle", puis a Annecy, la meme annee, lors de la
Semaine Salesienne organises chaque annee par Ic monastere tie la Visita-
tion: ces travaux Wont pas etc publics. Je les ai repris le 23 rnai 1986 dans
une conference donnee dans la chapelle de I'Ancienne Visitation de Mou-
lins, qui paraitra dans le Bulletin de la Societe d'Emulalion du Bourbon-
nais, 4 place de I'Ancien Palais, 03000 MOULINS. L'Ordre de la Visitation
a etc Conde le jour de la fete de la Trinite.
La theologic trinitaire, dans laquelle it est enracine, fait que, meme
cloitrees, les Visitandines ne sont pas cnlevCes aux pauvres: it en est
partout et de touts sorte. Derriere la cloture, elles peuvent lutter de
differences manieres contre la pauvrctc mauvaise, et travailler it acquerir
la bonne avec au-dela du VC CU de pauvrete, travailler a devenir de vraies
pauvres ("lc pauvre de YHWH", les Beatitudes, "nos Seigneurs les pauvres"
de saint Vincent de Paul et d'autres, le Christ Pauvre parfait..., Innombra-
bles sort les noms a citer: toute la vie de I'Eglise est la).
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Pour les parentes entre le Christ trinitaire de saint Francois de Sales
et la vision qu'en a saint Vincent de Paul, voir lc livre du P. TOSCANI "La
mistica dei poveri" (Torini, Pinerolo 1986). On sera frappe des ressemblan-
ces, meme si les accents sont parfois mis, bien sur, de facon difference.
(47) Reference donnee par ('edition: II Cor. VI, 2.
(48) Edition d'Annecy, IX, 132. Sermon recucilli pour la Fete de la
Presentation de la sainte Vierge, t res prohablement le 21 novembre 1617.
(49) Edition d'Annecy, tome IX, p. 140-141. Sermon rccucilli pour la
veille de I'Epiphanic, 5 janvier 1618.
(50) On emit de moins en moins que "Philothee" est Madame de
Charmoisv; title est madame de Charmoisv et quelques autres (voir Andre.
Ravier: Sainte Jeanne de Chantal, Ateliers Henrv Labat, 1983, p. 213 sq. Le
dernier ouvragc pare sur sainte Chantal est une magistrate miss au point
de certaines erreurs trop souvent encore continuees. On pout regretter
sculement un certain nombre de fautes rnatcriclles qui, meme dans un
travail de vulgarisation, et, ici, cornbien parfait et nccessaire, derangent le
Iectcur).
Elle est aussi quelques honuncs! Peut-titre se decide-t-on enfin a lire
comrnc it le faut, la Preface du Traitte de I'arnour de Dieu (Edition
d'Annecy IV p. 12), et a reconnaitre en meme temps que la Vie devote est
hien uric "introduction", mais surtout celle de tout le Traitte, lequcl ne
connut pas, comme on le croit trop souvent, unc diffusion restreintc, ou
limitec seulement a quelques rnaisons religicuses; les lignes de la Preface
a cc sujet sont a lire de facon non restrictive (Id. p. 13, 20 en particulier).
De meme fact-il bien voir que la concession faite an lectcur de sauter le
debut du Traitte (Id. p. 9) est vraiment uric concession, done, et on regret:
Iaisser de cote les quatre premiers livres denature l'a:uvre entiere).
Un travail reste it faire pour comparer clans Ic detail les Constitutions
(Edition d'Annecy, tome XXV) avec I'Introduction (et aussi certains passa-
ges du Traitte).
(51) Voir le plan autographe du sermon pour la veille de Noel, 24
decembre 1614 (Edition d'Annecy, tome VIII, p. 160).
(52) De Sanctorurn praedestinatione. Patrologie latine XLIV p.
981-983. On nc saurait d'autre part Bonner ici quelqucs references a cette
idee chez Francois de Sales: ells est partout.
(53) Edition d'Annecv, tome IX, p. 458. Sermon recueilli pour la veille
de Noel, 24 decembre 1620 tres probablement.
(54) On sail aussi ('importance que bent dans la vie personnelle de
Francois de Sales lc Contbattimenio spirituals du Thcatin Lorenzo Scupo-
li.
(55) Edition d'Annccy, tome IV, 99. C'est le passage du Traitte cite
plus haul, note 21.
(56) Edition d'Annecy, tome 11, 66. Defense de I'Esiendart de la Ste
Croix ("image", precise le texte, et non "idole").
(57) Edition d'Annecy, tome XXI, 15. Fragment de letrre a un incon-
nu. Cc passage resume tout cc que la seconde panic de cc trava il a voulu
montrer.
(58) Edition d'Annecy, tome X, p. 313. Sermon recueilli pour le jeudi
apres le IVs dimanche de Careme, 10 mars 1622.
(59) Edition d'Annecy, tome II, p. 22, 78. Defense de 1'Estendart de la
Ste Croix.
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(60) Edition d'Annecy , tome VIII , p. 395 . 11 s'agit do l ' aiguille dans le
chat duquel un chamcau ne saurait passer (Matt. XIX, 24). Notes latines
autographes d'un sermon pour le jeudi apres le II" dimanche de Carcme,
l 1 mars 1621, scion toute probabilite . Voici le texte latin: "acus, Filius Dci,
cujus pars subtilis Divinitas , grossior humanitas...".
(61) Ibid . " Haec a c us tunicam immortalitatis consuit" . (Bon exemple
de la facon dont Francois de Sales lit le lens spirituel).
(62) Edition d ' Annecy, tome X , p. 42. Sermon rccueilli pour to 25 mars
1621.
(63) Genese 111, 5.
(64) Edition d ' Annecy , tonic VII , p. 140. Exorde autographs dun
sermon pour lc commencement du Carcme , tres probablement de la fin de
fevrier 1594 . Voir aussi , mais la formule y est moins frappante , id. p. 264.
(65) Genese 1, 26.
(66) Edition d'Annecy , tome V, p . 230. Traittc de l'amour de Dieu, Iivre
X, chapitrc 17.
(67) Philip . II, 7 (Reference donnee par l'edition).
(68) Jean I, 12 et Epitre I, III, 1 (Reference donnee par !'edition).
(69) Edition d'Annecy, Ibid.
( 70) Reference donnee par !'edition: De DivinisNominibus IV, 13.
(71) Edition d'Annecv, Ibid.
(72) Edition d'Annecv, Id . p. 233 . Pour "exces ", voir, par exemple au
tome X p. 240 , 243, le sermon rccueilli pour le Ile dimanche de Carcme, 20
fevricr 1622.
( 73) Reference donnee par !'edition : L'xode XI I, 11.
(74) Edition d'Annecy , tonic X , p. 412. Sermon rccueilli, dont la suite
(p. 413) rappelle I'eternel projet du cccur de Dieu quest ('Incarnation de la
"divine Sagesse " dans le Verbe qui "prendroit noire nature et viendroit sur
la terre".
(75) Voir tout le sermon autographe pour I ' Assomption de 1602 (Edi-
tion d'Annecy tome VII , p. 439 sq.) et le Traittc, Iivre VII , chapitre 13
( Edition d 'Annecy , tome V, p . 49 sq.).
(76) Pour Marie et ses tentations , voir edition d'Annecy , tone X, p. 51
parexemple ( Sermon rccueilli pour I ' Annonciation , 25 mars 1621).
(77) Par exemple Ephesiens II, ou iI Cor. III 18. Mais on pourrait citer
bien d 'autres textes.
(78) Matthieu , XXII, 34-40.
( 79) Edition d ' Annecy, tome XIV , p. 126.
( 80) Its sont rassembles dans le tome XXV de ('edition d'Annecy.
(81) C'est a dcsscin bien entendu que je reprends ici un mot voisin de
cclui de Francois de Sales.
(82) Edition d ' Annecy, tome V, p. 28 . Traittc de !'amour de Dieu, Iivre
VII chapitre 7.
(83) Variantes du Traittc de !'amour de Dieu. Edition d ' Annecy, tome
V, p. 448.
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(84) Edition d'Annecy, tome V, p. 27 et 448. La constante de la
reflcxion et l'accent de plus en plus marque mis sur cc point, quand on
compare la premiere redaction au texte definitif, sont particulierement
significatifs.
(85) Le mot est psis dans un sens paulinien et plus generalement
biblique, evidemment.
(86) Edition d'Annccy, tome X, p. 63. Sermon recueilli pour la fete de
la Visitation, tres prohablemcnt 2 juillet 1621. 11 y aurait bien d'autres
textes a citer.
(87) Le mcilleur livre actuel sur Sainte Chantal, la trial connue et
meconnue, est celui d'Andre Ravier: Sainte Jeanne de Chantal, op.cit. (Le
livre est en depot au monastere de la Visitation de Paris 1, 68 avenue
Denfert-Rochereau 75014 Paris et a celui d'Annecy, 11 avenue de la
Visitation 74000 Annecy). Recapitulons la note 46: les meilleurs et plus
recents exposes de I'historiquc de la fondation de la Visitation se trouvent
dans trois ouvrages cites plus haut:
1) Roger Devos: Les Visitandines d'Annecy aux XVIl" ei XVIII, sie-
cles. Vic rcligieuse feminine et societe. Academic Salesienne - Memoires
Documents, tome LXXXIV - Annecy 1973.
2) Andre Ravier: Sainte Jeanne de Chantal, op.cit.
3) Andre Ravier: Un sage et on saint, Francois de Sales, Paris, Nouvel-
le Cite, 1985.
Pour voir a quel point on se trompe sur cc que fut "1'acquiesment" (et
on a rappele quel seas fort a le mot chez lui) de Francois de Sales, on se
reportera done, enure autres textes, a la lettre a la Mere Jacqueline Favre,
ecritc le 2 fevrier 1616 (edit. d'Annecy, tome XVII p. 139). Si on tie peut
actucllcment titre sur du texte de sainte Chantal qu'on lit dans sa corres-
pondance (Jean ne-Frangoise Fremvot de Chantal, Sa vie et scs ceuvres,
Paris, Plon, 1874-1871, 8 vol.; les lettres occupent les volumes IV a VIII), si
('edition partielle d'un texte souvent mal lu n'a aucunc valeur critique, si
la reedition, aux editions du Seuil, realisee autour de I'actuelle archiviste
de la Visitation d'Annecy, Scrur Marie-Patricia Burns est sur Ic point de
sortir, je dois ajouter ccci: pour avoir participe modestement aux debuts
de cc travail, je puis attester que sa valeur scient it ique sera irreprochable,
et aussi bien que la pensee de la Mere de Chantal est absolurnent en
accord avec celle de Francois de Sales. (Oil pourra aussi consulter, pour
sainte Chantal, ses Responce.s ... sur les Regles, Constitutions et C outunrier
de 17nstitut, Paris, 1632. Nombrcuses reeditions, par exemple chez Aime
Burdet, Annecy, 1849, ou dans Migne: Oeuvres completes de saint Francois
de Sales et de .sainte Jeanne de Chantal, Paris, 1862, 9 volumes).
(88) Reference donnee par l'edition: Colossiens III, 3.
(89) Edition d'Annecy, tome V, p. 28. Traitte de l'amour de Dieu, livre
VII, chapitre 6.
(90) Rorrtain.s VIII, 22.
(91) L'expression est du Pere Schueller, Oblat de saint Francois de
Sales. Je lui doffs unc grande pantie des reflexions sur cc point, reflexions
qu'il n'a pu lui-meme mener a son terme avant de mourir.
(92) Edition d'Annecy, tome X, p. 367. Sermon recucilli pour le
Vendredi-Saint 25 mars 1622.
(93) Les Entretiens spirituels en particulier, sont on tie peut plus nets
a cc sujet, malgre cc qu'on a dit. 11 importe, repetons-le, de lire l'ouvrage
dans sa restitution originelle procurec par Roger Devos (Saint Francois de
Sales Oeuvres, Paris, Gallimard, NRF, La Plciade, 1969; edition qui, seule,
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fait autorite). Voir le Dernier En,retieu p. 1304 sq. tout specialement. On
se doute qu'on trouverait aussi sur cc point d'innombrables textes dans le
Traitte, les lettres et les sermons. 11 faut aussi regretter que la these du
Cardinal Veuillot n'ait jamais etc puhliee (Pierre Veuillot: La spiritualite
salesienne de la tressainte indifference. These de theologie, Institut catho-
lique de Paris, soutenue en 1947).
(94) Edition d'Annecy, tome IV, p. 93. Traitte de I'antur de Dieu, livre
11, chapitre 2.
(95) Pour I'etymologie que saint Francois de Sales donne au mot
"moine", voir par exemple ('edition d'Annecy, tome XXVI, p. 58 (Frag-
ments sur les vertus cardinales et morales, 1614), tome IX, p. 136 (sermon
recucilli pour la fete de la Presentation, sans doute le 21 novembre 1617).
Pour les trois paix, le sermon autographs pour la Nativite de saint
Jean-Baptiste, 24 juin 1618, edition d'Annecy, tome Vill, p. 370 sq., et tin
sermon recucilli pour Piques, inedit, qui figurera en appendicc a ma these
pour le Doctorat d'Etat (sur les sermons de Francois de Sales).
(96) Saint Francois de Sales ei !'esprit salesien, op.cit. p. 150.
(97) l.a tristesse mauvaise parce qu'il ert est one bonne: cello d'avoir
peche, d'etre separe de Dieu; mais sv atiarder la rend rnauvaise. r'<'leme etre
impatient de voir Dieu face a face, si cela detourne du combat rnene par le
Christ, devient mauvais (cc qui nest en rien contraire au Psaurne 42 et a
d'autres tcxtes scripturaires). Voir I'lntroduction a la vie devote, Quatrie-
me Partie, chapitres 12-13, edition d'Annecy, tome III p. 313 sq., entre
auurs tcxtes. Dc touts facon "acedia" et "tristitia" sont deux notions tres
difff:rcntcs.
(98) Edition d'Annecy, tome XXV, p. 454.
(99) Id. p. 455.
(100) Edition d'Annecy, tome V, p. 346-347. Traitte de !'amour de
Dieu, Livre XII, chapitre 13. Pour la joie chez Francois de Sales, voir
Michael Muller: La Joie dans l'amour de Dieu, Paris, Editions Montaigne,
1935; Henri Lemaire: Francois de Sales docteur de la confiance et de la
paix, Paris, Beauchesne, 1963, et en enticr le petit livre, fondarnental, de
Rene Bad': Saint Francois de Sales, Desclee de Brouwer, 1970, collection
"Les ecrivains devant Dieu".
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Escritos de Santa Luisa
Primeros escritos
PART E PRIM IRA
Designio eterno de Dios sobre el hombre
Plan divino en la creacion
Encarnacion del Verbo
El decreto divino
Promesa de la Encarnacion
La Encarnacion del Verbo
Quarto tiempo
La Eucaristia
Union en los meritos de Cristo
PARTF. SFGUNDA
Seguimiento de Cristo
Comuni6n con su vida
lmitacibn de Cristo
Espiritu de la Compania
Cristiana e Hija de la Caridad
Union transformante
Pr<ictica del Puro amor
Voluntad de Dios
Continuacibn de so misi6n
Participaci6n en su destino
La esperanza cristiana
INTRODUCCION
COM I ENZOS ( 1606-1625)
Cuando Santa Luisa se pone dccididamcnte bajo la direccion
de San Vicente, en los prinicros dial de 1625, ticne 33 anos v Ileva
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una vida espiritual profunda. Usando el lenguaje de entonces ha
pasado Ia prirnera noche mistica v comienza a adentrarse en ]a
oraci6n contemplativa.
Los hombres que Ia han avudado en esta vida cle Dios pertene-
cen todos a Ia Ilamada Escuela Abstracta francesa, seguidores de
las ideas dionisiacas v de los misticos renano-flamencos: los
capuchinos del Faubourg Saint-Honore, donde Benito de Canfield
ha puesto su influencia nordica; su do legal, Miguel de Mai-iliac,
que Ia aconsc,ja con Ia misrna doctrina de Ia Mistica Abstracta;
Jean-Pierre Camus, obispo de Bellew, simpatizante por entonces
de las teorias de Benito de Canfield (1).
A finales do 1622 o principio de 1623 se traslada a vivir a Ia
calle Courteau-Villain, al lado del convento de las carmclitas. Es
conocida Ia tendencia de ]as prirneras carmelitas francesas por la
mistica de las esencias, que tanto alborot6 a Ia espanola Ana de
Jesus Lobera. Esa mistica habia lido fomentada por el cardenal
Berulle, uno de los tres superiores de as carmclitas francesas.
Este convento habia sido ademas fundado, hacia tan solo cinco
anos, por Catalina de Jesus v por Magdalena de San Jose, discipu-
las fieles v propagadoras de Ia doctrina n6rdica de Berulle. Hasta
parece que en verano de 1625, ausente San Vicente, Santa Luisa
hizo los Ejercicios guiada por el oratoriano 1'. Menard o poi
Magdalena de San Jose (2).
Santa Luisa es pues, at tomar a San Vicente por director, una
mujer que pertenece a ese circulo de espiritualcs que seguian las
influencias renano-flamencas ode Ia Mistica Abstracta.
Pero tambien San Vicente, por esos anos, esta influenciado
por Berulle; v hacia 1624 Loma amistad con Saint-Cvran, entusias-
mado con Ia doctrina de Berulle v colahorador en su obra "Discur-
sos del estado v de ]as grandezas do Jesus".
Esta influencia nunca desaparecer•a de su vida, en unas epo-
cas Iatente v en otras con mas claridad; y tambien a veces que
apreciara en Ia concepcion que t iene sobre Jesus (3).
CAM/NOS D/ l'/: RSOS
Al pasar los anos csta influencia scguira caminos distintos en
ambos santos. En San Vicente todo sc contra en el pobre v Ia
doctrina de Ia Escuela Abstracta, con su sentido metafisico,
picnsa Clue no le avuda en el servicio a los pobres v, por ello, la va
Lit) andonando.
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San Vicente se inclina mas a San Francisco de Sales y a las
ideas sencillas de la Devotion Moderna, en sentido amplio. Sc
podria decir que es un ecleptico que usa a Benito de Cant ield, a
Berulle o a San Francisco de Sales segun los necesite para su
espiritualidad de entrega de servicio a los pobres.
Santa Luisa es distinta. Su vida real en la sociedad ha sido la
de una mujer utilizada por su familia y, en cierto modo, margina-
da. El sufrimiento no la abandono desde que nacio N. ha tenido que
luchar sola para nredrar en aquella sociedad de extractos ,ociales
en pit-amide. Por su vida se siente atraida por el anonadarniento
que propone la mistica renano-flamenca v por la conception
pesimista de la persona, capital en el agustinismo de esas escue-
las. Su pensamiento es ademas, fuerteniente metafisico, apropia-
do para los temas do las esencias.
Los pobres llegaran a penetrar en su vida hasta hacerse parte
de su naturaleza, pero en los comienzos se ven comp algo venido
de fuera, algo que le ha contagiado San Vicente. Ella tan solo se
decide a entregarse a los pobres cuando tiene 37 anos , cuatro
anos despues de conocer a San Vicente.
Se siente to mismo cuando se estudia el tema de Jesus. En
San Vicente aparece Jesus unido a su carne; en Santa Luisa
parece un vestido puesto a su persona durante los primcros anos
de encuentro, comp algo venido de fuera. Lo que ella ha sentido
desde joven es la divinidad absoluta v poderosa. El designio
eterno de Dios y la divinidad se presentan como algo intrinseco a
su vida, como algo connatural a ella.
l•'.s(RITOS DE SANTA L('I.S t
Santa Luisa no compuso ningUn tratado ni conferencia algu-
na sobre Jesus. Lo que se conserva son cartas, intervenciones en
las conferencias de San Vicente v pequerios papeles, resurnenes
de sus meditaciones y de los Ejercicios, asi como avisos para las
Ilermanas. Al entresacar de todos esos escritos su pensamiento
,uhre Jesus se debe terser en cucnta:
- que los destinatarios de la mayoria de las cartas son las
Hijas de la Caridad de los comienzos de la Compania , generalmen-
te sin mucha cultura . Los temas de las cartas v de ot ros escritos
dirigidos a ellas son para la vida . No son mochas las cartas
ductrinales que dirige it las Hijas de la Caridad. Su exposition
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sobre Jesus es sencilla, teniendo presente el pensamiento de San
Vicente. Acude a Jesucristo para apoyar y fundamentar los conse-
jos que les da. Tan solo despucs de 1650 se detiene, a veccs con
profundidad, en Jesus.
- Otro destinatario frecuente es San Vicente o el Ahad de
Vaux. En general son cartas sobre los obras; algunas veces les
expone su vida interior, pero solo de paso. La direccion con San
Vicente la hacia de viva voz. Jesus tamhicn aparece de paso en
esas earths.
- Los Reglamentos que compuso pur encargo de San Vicen-
te siguen todos el mismo esquema, atin en lo tocante a Jesus.
- Otros escritos, resumenes de sus oraciones y de sus Ejer-
cicios son para que los lea San Vicente o son para ella sofa, para
recordar, para mejor fijar su oracion y la puedan avudar en otras
meditaciones. Estos escritos, aunque breves, contienen pensa-
mientos prolundos, sinceros e intimos, brotados de lo hondo de su
alma. Aun en el terra Jesucristo son mas metafisicos que sicologi-
cos.
PRIAMRO,S I:SCRITOS
La primera carta que conservamos esta dirigida a San Vicen-
te y es del 5 de junio de 1627. En ella Jesus aparece de una manera
accidental; la frase "miemhros de Jesus" parece postiza (4). Y esto
es lo corriente en las cartas que se conservan hasta 1639. Hasta
este at5o solamente nombra dos veces a Jesus y una a nuestro
Senor, mientras que Dios aparece mas de 20 veces. San Vicente,
por el contrario, continuamente invoca a nuestro Senor.
Los papeles intimos hasta 1628 nos manificstan ahundantes
ideas de la escuela nordica, que a veces nos parecen de influencia
herulliana. Los dos primeros escritos que redacta, seguramente
dirigidos por San Vicente hacia 1626, el Acto de Protestacion v la
Oblacion a la Virgen (5), indican lo que sera la influencia vicencia-
na. En el primero, copiado de San Francisco de Sales, anade una
frase muy de San Vicente: 'la resoluciein de practicar las santisi-
rnas virtudes de humildad, obediencia, pobreza, sufrimiento y
caridad, para honrar estas mismas virtudes en Jesucristo que
frecuentemente me las ha inspirado por amor' Y termina el
escrito: 'Viva to amor y el de Jesus crucificado'.
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En la Oblacion a la Virgen ya pone imitar la vida de Maria y
de Jesus pero ahundan mas las ideas afines a Bcrulle sobre el
honor y la gloria dc Dios. Hasta parece que el recorrer la vida dc
Maria va recorricndo los estados de Jesus, detenicndose, corno
Berulle, en la sujecion de Jesus a Maria en los anos de su infancia.
Hasta emplca la palabra adherencia, tan qucrida dc Berulle.
Tambien cl Reglarnento de Vida dc 1627 comienza de una
manera muv vicenciana:
'Que siempre este en on corazon el deseo de la Santa pobreza para
que, fibre de todo , siga a Jesucristo v sirva con toda hurnildad v
mansedumhre a mi projimo , viviendo err obediencia v en castidad
toda nit vida, honrando la pobreza de Jesticristo que guardb con
lama perfeccicon".
Pero la plegaria final, que le brota de lo intimo de su ser,
olvidandose de Jesus, se la dirige a Dios en estilo renano-flamenco.
En adviento dc 1628 hace unos Ejercicios dirigidos por San
Vicente . En varias meditaciones recucrda a Jesus , pero se ve que
el sujeto es Dios y Jesus es solo el medio para librarnos del
pecado. Y aun en esta faceta Jesus, como medio utilizado por
Dios, es considerado bajo el aspecto de sus primeros directores.
La ultima meditaci6n, sin embargo , la termina con una conclu-
sion practica al gusto de San Vicente:
"Abatire nri orgullo... v adquirire la caridad v la man.sedtnnhre con
mi projimo para honrar la ensehanza de Jesucristo que decia que
aprendamos de El que era manso y humilde de corazon".
El 5 de fcbrcro de 1630 se realiza el DESPOSORIO MISTICO
entre Santa Luisa v Nuestro Senor. Desde entonces Jesus penctra
cada vez rnas en su corazon y en su vida. Poco a poco va plasman-
do un cuerpo de doctrina sobre Jesris a to largo de sus escritos. Es
una doctrina sencilla y logica con dos grander hloqucs.
Una primera parte de doctrina intelectual , desarrollada dc
forma metafisica que recucrda a los escritos nordicos y a Bcrulle:
- Dios crca a los hombres para que vivan toda la eternidad
estrechamente unidos a la divinidad.
- El medio para realizar esta estrecha union es la encarna-
cion del mismo Dios.
- Pero como la humanidad de Cristo sube a los cielos,
inventa la Eucaristia para que Dios humanado este siempre en el
rnundo.
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- Como hay hombres que no se unen a Dios por la eucaris-
tia, Dios los une a su divinidad a Craves de los meritos de su Hijo.
La segunda parte se puede resumir corno un tratado sobre el
seguimiento dc' Cristo expuesto de forma mas sicolugica, mas
practica y ocasional. Solo por medio del seguintiento se realira la
union verdadera del hombre con su Dios a travis del mismo
querer.
PARTE PRIMERA
DI:SIGNIO ETI•:R\'O DE DIOS SOBRI ' 1:1. IIO\IBRE
Es frecuente en Santa Luisa acudir al seno de la divinidad v
descubrir alli el designio eterno de Dios. Su mariologia tiene ahi
el punto de arranque y la va desarrollando partiendo de esa
fuente (6).
En el siglo XVII era corriente que los espirituales acudieran
al decreto de Dios. Lo podia la sociedad repleta de misterios para
los que no se encontraba explicacion. El hombre se siente impo-
tence y acude a Dios. La providencia divina es el agente de muchas
realidades que los hombres no pucden comprender. La misma
sociedad esta estructurada en capas sociales que los nobles pro-
curan hacer inamovibles y defienden que estan determinadas por
Dios.
Esta concepcion de la vida se refleja o se apoya en dos
corrientes doctrinales: El calvinismo de los hugonotes con el
sentido rigorista de la predestinacion: v el agustinisnur todavia
fuerte en muchos circuit),, de la Iglesia v asurnido por los jansenis-
tas.
Al examinar su vida de marginacion y de aislamiento quiere
saber por que le ha tocado a ella esa vida que le vienc, que le ban
dado, y se da cuenta que todo sucede corno si Dios tuvicra casi
determinado desde toda la eternidad que
"es su vohnrtad de que Cava a El a traces de la Cruz... v esta no la
abandono desde su mismo nacintienIn , no dejandola nurrca durance
todos sus anus sin ocasion do suf rimiento " ( A. 29).
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Al examinar su persona descubre el decreto divino en el seno
de la Trinidad antes de nacer el ticmpo, y se ve indigna de que
Dios quiera tener algun designio sobre ella. Par eso debe colabo-
rar para que "se cumpla enteranrente en ella"(A. 5).
Su espiritualidad brota asi de la experiencia de su persona v
suhe hasta la divinidad y de esta descenders de nuevo al mundo.
Sin el decreto divino ni su existcncia ni su vida ticnen raz6n de
ser. Sin cl no sabria explicar el porque de su vida concreta.
flan divino en la creac irnr
Metida en la divinidad descubre que Dios es el unico ser que
existe por si mismo y que "cl unico ser verdadero de Dios es la
escncia de todos los otros sores que su bondad ha crcado y todos
los tiempos dependen de su eternidad" (A. 24). Con este principio
comprende ya el fin de su existencia:
'La Trinidad Santa , en la unidad de su esencia , me ha crcado para
El solo, v amandome desde toda la eternidad, Ira visto que yo no
podia ser ni substistir fuera de El, que siendo mi principio v unico
origen, tanrbicn quiere ser mi fin, hahiendo creado Codas las criaru-
rac para que oze chino de media para llegar a El , como los canales
que conducen lac aquas a la fuente" (A. 19).
De su vida pasa a la creaci6n entera con una pregunta: ^ cual
L-s el plan de Dios en la creaci6n? La primera vez que sepamos que
da una respuesta es en los Ejercicios de adviento de 1628. Todavia
es una respuesta sencilla : "Dios no Ira tenido otro plan, al crear
nuestras alnras tan relevantes par encima de todas las criaturas,
que el de ser su tinico y entero posesor". Esta respuesta Ic impre-
siona tanto que "es urt motivo reds grande para arnarlo que el
Pnisrrta beneficio de la creacion"(A. 7, 1 jour).
Mision del Espiritu Santo es descubrir a los hombres 'la
impaciencia de Dios, a nrejor, la proximidad del designio de Dios
sabre la naturaleza hurnana , para la perfecta unicin que su onti-
potencia quiere hater con ella"(A. 26, 6e. orai).
La creaci6n entera no tiene mss raz6n de ser que la de servir
al hombre a unit-se con Dios. Este convencimiento la licva "a
honrar v arnar las criaturas a causa del designio de Dios en la
creacion ' (A. 7). Es una idea bien pensada v sentida , pues esta
escrita al margen.
Pero esta union nunca sera perfecta al estar el hombre sepa-
rado del Dios inaccesible por lo infinito. Pero si el hombre no
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puede sea- Dios, Dios si puede hacerse hombre. El medio estableci-
do por Dios para que se realice esta union es la "Santisima
Humanidad" del Hijo de Dios, es decir, la Encarnaci6n. De tal
manera, que Dios para ser poscido dehe encontrar en cada "alma
la inrpresi in de Jesucristo"(A. 19 v 8).
E•.NCARNACION DEL VERBO
Para Santa Luisa el misterio de la Encarnacion se realiza en
tres fases:
- La decision eterna tomada por la Trinidad de que el Verbo
se encarnara.
- El descubrimiento del decreto al primer hombre v la
promesa de realizarlo.
- La realizaci6n en el tiempo, la encarnacion realizada en el
se no de Maria.
lil decreto dii'iuo
Santa Luisa va exponiendo, siempre ocasionalmente, su pen-
sam ien to:
En la creacion Dios hizo al cuerpo capaz de lograr su objetivo
'canto para alimentarse v vestirse Como para gozar segitn su
naturaleza" (A. 13 his). A las almas las ha hecho "capaces de ser
totalntente poseidas pot- Dios v de gozarlo v de poseerlo" (A. 7, 1 °
jour), pero por si misma el alma "no podia unirse e.strechamente a
sit objeto que es Dios, inaccesible a todo ser, a no ser por este medio
del todo admirable, que pace a Dios hombre y al hombre Dios" (A.
13 his).
Pensarniento desarrollado mas detenidamente al final de su
villa:
"Considercindome ser de Dios por sit ser unico v por la creacion, que
son los dos fundamentos de mi pertenencia, lie visto que le perienezco
tambien por la conservacion, que es el sosten de mi ser v como una
creacion continua. Y me he preguntado que es lo yue pretendia Izaeer
entonces con el pensainieruo de darme a El? Y lie visto yue este poder
de poseerme consistia, por la excelencia del designio de Dios en la
creacion del hombre, en unirsele estrechamente por toda la eternidad,
si se servia del tinico media que tenia para darselo, que era la
E.ncarnaciori de sit Verbo, el coal queria que, siendo hombre perfecto,
la naturaleza humana participara de la divinidad pot- sit merito v por
sit naturaleza tan estreclurmente unidos"(A. 26 I ° Sujet).
Tres son las causal de esta decision de unirse Dios con el
hombre:
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- El amor divino. Es la causa continuamentc rcpetida en sus
escritos, el amor de Dios. Un amor que, para Santa Luisa, es
cognoscitivo o esencial. Dios no puede dejar de amar at hombre
quando to mira; to exige la esencia divina y humana que obliga a
Dios a unirse con el hombre. Lo expone con su lenguaje concen-
trado y profundo:
"Que el amor que Dios tierce a noes!ras almas procede del conoci-
miento que tiene de la excelencia del ser que les ha dado v que
participa del suvo; conocimiento que nos puede hacer conocer su
grandea, al ser on acto fuera de Dios igual, en cierto modo, al que
produjo en si ntismo engendrando a la segunda persona de su
divinidad, pero conro las almas no son El ntismo, el conocimiento
que produce el amor que les da, hace que El se digne tener run
cuidado paternal en la direccion general de aquellos que se someten
enteramente a los e fecios de su santa voluntad"(A. 28).
- La naturaleza rrnisma del hombre. Dios cre6 al hombre
corno la obra maestra de la creacion y pone en su misma naturale-
za, corno exigencia, el alcanzar la grandeza was cxcelente quc
pudiera. Y esto solo se alcanza haciendose Dios hombre. Hecha la
creacion del hombre se exige la encarnacion de Dios. Corso
siempre, lo expresa con un lenguaje pricto, pero sencillo:
"Mi espiritu ha recordado el pensamiento que yo habia tenido, que el
plan de la Santisima Trinidad era que el Verbo, desde la creacion
del honnbre, se encarnase para hacerle Ilegar a la excelencia que
Dios le queria dar por la union eterna que queria tener con el, conno
el estado was admirable de sus operaciones exteriores" (A. 26 3°
jour').
- l.a ,,randeza de Dios. Pues Dios no puede recibir gloria
verdadera fuera de El si la humanidad no sc unc a la djv inidad:
"Esta divinidad no podia ser honrada debidarnente nuis que por su
misma gloria, en toda la eternidad... V el Espiritu Santo confiere, por
su poder unitivo, a la voluntad la facilidad para unirle perfeciamen-
te, de suerte que no exista en el alma ningrin desarreglo... participan-
do de esa primera gloria que honra la gloria eterna de Dios (A. 26,
3°jour).
Examinando las trey causas de la Encarnacion podemos con-
cluir que, para Santa Luisa, interpretando a San Pablo en Col. 1,
15-18, el motivo de la Encarnacion fue la union del hombre con
Dios; y el Verbo se hubiera encarnado aunque el hombre no
hubiera pecado.
^DOnde asimilo esta doctrina? Seguramente es de influencia
berulliana, aunque tambicn pudo escucharla o leerla en sus pri-
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meros directores, los capuchinos . Desde San Buenaventura y a
travel de Scoto era una doctrina familiar a los hijos de San
Francisco de Asis.
Pronresa de la Encarrraciorl
Tan pronto como el hombre peca, la Trinidad decide que la
Encarnacion seria iamhierr para reparar el pecado, v asi se lo
promote at hombre:
'1" curnu el designo de Dios (era) que este artonadamiento (por el
pecadol no luera para .siempre, el mismo Diu.s en la distincion de
personas, habiendo dicho: llagamos al hombre a nteestra imagery v
%ernejan a, tome de la mi.sma manera la resolucion de redimirlo"
(A. 22).
Por esta cita vemos que para Santa Luisa la promesa de
reparar la falta esta decidida por el mismo y unico decreto dado
cn el seno de Ia Trinidad.
La causa de la promesa es tambien "su grundisi?no V puro
amor", "la hondad de Dios. compadecida de la naturaleza httrna-
rw". Y lo rnas sorprendente de este amor es que Dios crea al
hombre "sahiendo que era dehil v se alejaria de l'.l"(A. 7, 13 his, 36).
Analiza las entranas del decreto divino y, como Dios es
inmutable, acto siempre actual , concluve que la promesa , desde el
momento de hacerla , obtuvo su efecto y "haciu que el designio de
Dios le pareciese como realizado ". Por ello. la promesa tiene
luerza para cambiar el pecado de los hombres de original en
personal, "va que la naturaleza humana no puede pecar al partici-
par de ella el Verho"(A. 13 bis).
l.a Encarnaci6n del Verho
Tanto en la Encarnacion como en la mariologia, Santa Luisa
da la suma importancia at decreto eterno de Dios. La Encarnacion
no es mas que la realizacion en el tiempo del plan decretado en la
etcrnidad por la Trinidad (A. 4, 13 bis, 31 his, 26; L. 639). Asi
mismo es "el tiempo de cumplirse la promesa" dada at primer
hombre.
Por la Encarnacion, se sabe, el Verbo se hace hombre verda-
dero . Santa Luisa insiste en que Jesus es hombre de verdad,
descendiente de Adan por Maria, de la misma naturaleza que
todos los hombres ; Maria le ha dado su sangre v en su seno de
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mujer humana se ha formado el cuerpo de Jesus. Este es el
fundamento del seguimiento de Cristo, y la grandeza de imitarle.
La meta a la quc Ilega la naturaleza humana es a una nueva
naturaleza "divinizada", pues Cristo "ha engendrado en cierto
nrodo la naturaleza Irtonana para la eternidad, haciendola capaz
de gozar eternamente de Dios", v "en el cielo Dios se ve en el
hombre por la union hipostatica', considerando la naturaleza
humana "en todos coma sic imagen'(A. 5 bis, 15, 14) (7).
da:
Logicamente deduce consecuencias , alguna un tanto atrevi-
- Jesus cs nuestro Padre, puts cs quien nos da la vida.
- "Con razor Jesus ha sido instituido rey de nuestras almas
y voluntariamente debernos hacerlc ducno de ellas".
- Dios nos da las gracia "por medio de la Encarnacion".
- Maria es el canal por donde se nos da las gracias (A. 23, 5,
33).
La consecuencia que penetra en lo hondo de su sicologia
hasta convertirse en un sentimiento imborrahle es la humildad.
Santa Luisa se presenta como mujer orgullosa, y parece quc lo
era, debido acaso a Ia marginaciun quc experimento desde su
nacimiento por parte de su familia y de la sociedad. Seguia el
pesimismo agustiniano, bastante comun en la primera mitad dcl
siglo XVII, v le era familiar la espiritualidad renano-flamenca quc
insistia en el abatimiento v anonadamiento.
Esta mujer, con esa espiritualidad N. esa sicologia, quc siente
el orgullo como compensaciun, delante de la Encarnaciun admira
la humillacion que supone para un Dios hacerse hombre y se
extasia ante "la htcmildad profunda de la divinidad", pues Cristo
pudo venir con toda su "grandeza" v vino con "la mayor bajeza yue
se puede intaginar", "llenanda el ciela de asombro". Para Dios cs
tan humillante hacerse hombre que va no hay que temer ofender-
Ie al "ofrecer la nrti rte de so Hijo para satisfacer por sus inctanpli-
mientos ', ya que la Encarnaciun es mayor humillacion quc la
muerte y "su Bondad consintio en ese misterio '(A. 7, 9, 21 his).
CUARTO TIEMPO
Flay para Santa Luisa un cuarto tiempo quc completa y cierra
el ciclo de la Encarnaciun: la vida v muerte dc nuestro Senor. En
esta tierra, para unirnos a Dios hay que "jr par el camino de su
I-lijo' (L. 310). Ella lo tiene presente en la costumbre de hacer "33
actor a la santa Humanidad' de Cristo (1, I. 49).
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La vida de Jesus tiene como misi6n ensenarnos el camino
para it a Dios. "Today sus acciones no son nada mds que para
nuestro ejernplo e ins!ruccion"(A. 5). Es el Espiritu Santo quien da
testimonio de que Jesus es Dios y hombre perfecto y los hombres
tienen clue 'vivir como hombres racionales segiin sus acciones
santas v divinas"(A. 26).
A imitaci6n de Bcrulle va desgranando los momentos de la
vida de Jesus, llamandolos algunas veces, como el, estados o
misterios (A. 5, 8, 21; L. 642). Ciertamente son pocas las veces que
emplea eras palabras, pero la realidad que encierran esos mo-
mentos v las escenas del evangelio las medita frecuentemente (A.
5, 8, 21, 28; L. 575, 642).
En sus meditaciones resaltan las consecuencias de la vida de
Cristo en nuestra existencia:
- En el servicio, vice;dole en los pobres, avudandolcs, coope-
rando...
- En superar las dificultades...
- En el vivir.
- En el morir.
Etc. (A. 8, 18, 23, 26, 27; L. 310, 347, 517...).
El continuo peregrinar de Jesus en ]a tierra Ileva un objetivo
de modelo o ejemplar para set- imitado por los hombres. Y s6lo
"Iraciendo las acciones que El hizo en la Berra, los cristianos
tendrdn va en esta vida la union con Dies (A. 10, 15, 26, 36; M. 69).
Jesus atrae a su seguirniento a los cristianos que deben
imitarlo hasta la perfeccion (L. 328).
Lo mismo que en la Encarnaci6n la vida toda de Jesus es una
manifestaci6n de la amplitud de su amor. Paso a paso aparece en
cada misterio de su vida:
'Amor de Dios hacia los hombres, que le ha llevado a querer (life sit
Hijo se hiciera hombre, porque sus delicias es estar con los hijos tie
los hombres: v para que acomodbndose al estado de los hombres les
these todos los testimonios que su vida lttunarta contiene de que
Dios les ha antado desde toda la eternidad"(A. 27).
De todos los estados de la vida de Jesus, dos le atraen
especialmente: la vida oculta singularmcnte en cl seno de Maria, v
su muerte (8).
Desde su juventud torno la "resolucivn de honrar la vida
oculta de nuestro Seiior (1, L. 50). .lrnpronta de su ninez?
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^Recuerdo de su hijo? Tarnbien San Vicente la invitaba a conside-
rar k vida oculta y el no hacer de Jesus durante los treinta arios
(9). Considerara esta devotion en un pequeno rosario que, con
permiso de San Vicente, rezara y meditara en particular 'para
honrar la vida oculta de nuestro Senor en su estado de encarcela-
mie No en las entrairas de la Virgen Santa' (L. 303 his; A. 21 bis).
Devotion que recucrda a Berulle cuando habla de la esclavitud de
Jesus a Maria en su servo.
Muerte de Jestis. Es la muerte de Jesus la quc completa v
consuma nuestra union con Dios ( A. 39), pues en ella la 'naturale-
za httnrana adquiere pleno poder para unirse con sit Dios' de una
mantra tan estrecha "que Dios ha castigado en sit Hijo la enornii-
dad del pecado" (A. 21). Se separa de la escuela nordica, reacia a
meditar la Pasion, y reflexiona a menudo sobre la muerte de
Jesus (10).
Meditando los ultimos instantes de Jesuu, explica la frase
tengo sed N. descubre tres clases en la sed de Jesus: la del cuerpo,
la del espiritu, como desco de unirse con el Padre v con el Espiritu
Santo, y la 'terce'ra srd de aplicar sets meritos a today las ahnas
creadas para el paraiso", de tal mantra que parece quc "el Padre
abandona a sit Hijo para acoger la natoraieza hunrana"(A. 21).
En realidad la union con Dios ticne su plena realization en el
cielo, donde "Dios completa por toda la eternidad la muerte v los
sufrinzientos de su Hijo, haciendo bienaventuradas las alnras redi-
midas porellos"(A. 20).
Por la Pasion de Cristo el sufrimiento que la envolvia a ella y
quc diariamente vcia en los pobres, toma sentido en esta sierra y
adquicrc valor redentivo. El triunfo final do los hombres se
rcaliza por el sufrimicnto, 'va que sin muerte no hay resurrec-
cion'. "Que nadie espere resticitar con lesucristo, si prir'reramente
no ha muerto Como El'. En el hombre, como en Cristo, la cuna se
une con la cruz y su nacimiento es un cornienzo de la Pasion,
Nuevamente se Ic presenta su nacimiento y su vida personal (A.
12, 21 his; L. 580, 651).
LA EUCARISTIA
Presentado cones un principio que el amor do Dios ha creado
al hombre para estar unido con El, y concluyendo que la encarna-
cion es el t nico medio para una union firme, deduce que. la
encarnacion va se hizo v no se repetira, quc la hrmtanidad de
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Cristo subio a los cielos para estar eternamente a la derecha del
Padre; pero Dios quiere una union continua c inseparable, por
cllo invcntd admirablemente "el Santisimo Sacramento del Altar,
en el que habita continuamente la plenitud de la divinidad en la
segunda persona de la santisima Trinidad" (A. 14). "Y como en el
cielo Dios se ve en el hombre, por la union hipostdtica del Verho
hecho hombre, ha querido estar en la sierra a fin de que ningtin
hombre estuviera separado de El"(A. 15).
No es una union estatica o de prescncia. La Eucaristia es par a
que la coma el hombre concreto de la ticrra y Ia sienta corno una
fuerza dinamica de acci6n. Por la Eucaristia el hombre sc viste dc
las scmcjanzas de Jesucristo.
Luisa de Marillac debi6 repetir muchas veces estas ideas,
pues tanto Gobillon como la Hermana desconocida que copio
parrafos en el manuscrito apodado de Soeur Chetif, crcian ser
fieles a su pensanriento at escrihir Lit) trozo, copiado acaso uno dc
otro, atribuvendoselo a la Senorita, quiza con raz6n:
"En la arnorosa union (de la Eucarisria) Dios viendose en nosotros,
nos devuelve enteraniente de nuevo sus sentejanzas por la cornuni-
cacion, no solarnente de su gracia, sino de El rnismo, que nos aplica
tan eficazmentc el rnerito de su vida r de su nruerte que nos pace
capaces de viviren El, tenierulolo vivo en nosotros"(M. 72) (11).
Como en las meditaciones sobre la Encarnaci6n, tambien
aqui busca un motivo, una causa que moviera a Dios a instituir Ia
Eucaristia, y como alli, solo encuentra "el puro amor... para esta
invencidrr arnorosa de unirse a nosotros"(M. 72).
La mayoria de los papeles son intimos, para ella o para San
Vicente. En ellos se expresa en un lenguaje subido, teologico a
veces; cuand habla para las hermanas usa un lenguaje mas sencil-
lo. Sin embargo en la conferencia del 18 de agosto de 1647 va a
exponer un pensamiento mas avanzado airn. Delante de San Vi-
cente explica a ]as Hermanas que con la eucaristia aumenta, por
decirlo asi, el anior de Dios a los hombres, ya que para la
redencion bastaba la encarnacion, pero con la eucaristia quiere
nuestra santificacion, cornunicandonos "todas las acciones de su
vida... deseando que seamos semejantes a El por su amor" (A. 71;
COSTE, IX, 342).
La Eucaristia es tambien comunion, encuentro fisico y espiri-
tual con Jesus encarnado; encuentro personal. Durante la comu-
ni6n es cuando siente ]as experiencias misticas de Dios, y cuando
Dios le comunica sus deseos. El desposorio mistico con nuestro
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Senor se realiza en la comunion. Y es donde ella se manifiesta
corno es, mujer agobiada por el peso de su vida de sufrimiento,
quie accpta el anonadamicnto y el pesimismo de Ia naturaleza
humana pecadora e impotente (A. 50, 29, 8, 17, 43, 16, 30).
UNION EN LOS MERITOS DE CRISTO
La fe nos pide ver en la eucaristia una presencia real de Jesus
y una union verdadera entre Cristo y el hombre que comulga.
Luisa do Marillac,. completando su doctrina, avanza en el campo
de la union del hombre con su Dios. Finalmente contempla que
adernas de la encarnacion v de la eucaristia cxistc otra union
entre la divinidad y la humanidad a traves de Cristo. Es una union
intencional o meritoria. En boca de Santa Luisa es
"una union continua, aunque invisible, por la aplicacion del
rnerito de sus acciones sobre las de sus criaturas, ya pidiendo
perdon a su Padre para lavar nuestros crimenes cantrarios a
las virtules que El practico, ya haciendo agradahles a Dios
las acciones virtuosas que, por su gracia, los hombres pue-
den hater, uniendolas a sus meritos....Es corno el aire sin el
cual el alma no tiene vida"(A. 14).
La comunion es el momento mas vital y rnas divino, porque en
ella se realiza la doble union de cuerpos y a traves de los meritos
de Cristo. Es la union mas completa, pcro la permanencia conti-
nua de esta union reposa en la vida diaria. Las acciones cotidianas
haccn a Dios "irnpaciente Para que se realice el designio eterno
sobre la naturaleza humana para la union perfecta". Esta union
meritoria se realiza dando "el testimonio que quiere que demos de
El haciendo las acciones que El hizo en la tierra'; y la Trinidad por
medio del Espiritu Santo "produce la santidad en las alrnas por los
meritos de Cristo" (A. 26, 6° or; L. -547 bis). Es una presencia
continua en el alma haciendola "semejante a El obrando en ella
coma to tiene a hien y de acuerdo can sus necesidades para
permitirle alcanzar su fin, cada una segOn sus diversos designios
sobre ella"(A. 13 bis).
El mismo Cristo tuvo presente en la cruz esta union al
cxclamar que tenia sed; era sed de aplicar "sus meritos a todas las
almas creadas pans el paraiso " (A. 21), donde se consuma la
verdadera v eterna union por los meritos de Cristo pero solo se
aplican los meritos a los hornbres que consienten en ello. Y es
dificil consentir cuando sc presenta el sufrimiento. Macho insiste
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Santa Luisa aceptar cl dolor para que se nos apliqucn los meritos
de Cristo ( L. 368, 456, 605 bis, 652, 656; A. 20, 68, 99...).
La influencia de San Vicente va haciendose cada dia mas
intensa. Pur su influjo la persona de Jesucristo se va apoderando
de su vida. Despues de tantos aros dirigida por el santo 'desea el
amor a la luunanidad santa tie rruestru Senor para excitarse a la
prcictica de las virtudes' (A. 14). Durante muchos aros esta mujcr




La primera parte expresa la doctrina espcculativa dc Santa
Luisa sobrc Jesus, despues do ordenada; ella no ordeno ninguna
teoria. Igualmente en esta segunda parte se pucde sacar su pensa-
miento esparcido en sus escritos v exponer ordcnadamente toda
una doctrina del seeuinriento de Cristo.
El seguimiento de Cristo lo presenta como algo practico y
ocasional; sake a vida ordinaria de cada instante, es el carninar de
la vida ordinaria, siguiendo a Cristo en medio de los pobres hasta
morir crucificada por ellos. De la mano de San Vicente descubre
que el seguimiento de Cristo es la unica respuesta valida al
interrogantc de los dcsheredados. Pero seguir a Cristo es
- comunion con su vida comprometida con los pobres,
- continuacion de su mision de salvacion v liberacion de los
pobres,
- participacion en su destino sacrificado hasta morir por
los pobres.
lionrara Cristo
En los primeros arios de su encuentro con San Vicente, Cristo
es para ella el Dios inmenso v la reaccion es darle honor corno al
set- absoluto que transciende la creacion entera. Ella es poca coca,
es la nada. A lo largo de su vida, en los momentos en que la
corriente nordica o berulliana le salga de nuevo de la profundidad
de su set-, usara la palabra honrar con la idea reverencial de
reconocer v admirar la grandeza o bondad de Dios. Recuerda el
sentido medieval de vasallaje.
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Otras veces la usa en sentido de imitar. Cristo noes tan solo el
Dios que merece adoracion, es el camino que nos introduce en la
divinidad. No pucde ser una teoria conceptual: Cristo, con-to
aparece en el Evangelio, expresa una realidad practica. Por eso
ella le da con frecuencia el sentido de confianza practica para
adquirir la pobreza, la dulzura, la humildad, la obediencia, el
sufrimiento y a menudo el desprendimiento de las criaturas (A. 1.
3,7,8, 10,45,72...).
COMUNION CON SU VIDA
Jesus hombre, el Jesus del evangelio se presenta delante de
ella con todo su mensaje de seguimiento e imitacion . Y ella se lo
presenta a ]as I-Iermanas en cartas v en conferencias , queriendo
que en los Ejercicios se medite sobre la villa y muertc de nuestro
Senor (L . 63). Asimila la postura de San Vicente ante Jesus de
Nazarct v la medita en su corazon.
De esos momcntos o estados do la vida de Jesus va asimilando
todo lo que las Ilijas de la Caridad deben continuer para it "en
seguimiento de Jesuu" o "seguir las masintas del espiritu tie Jesus"
(L. 426, 95). Ella "ha resuelro decididanrente segzrirle, sin distin-
cion alguna , Ilena de consuelo al sentirse ten feli;, de ser aceptada
por El para vivir toda la vida en su seguirniento '(A. 5).
Unas veces con las particular: como, tal que, ya que dijo...,
nos presenta a Jesus obrando o hablando para que le sigan u lc
imiten . Le presenta como un modelo o un maestro que nos enseria
el camino. No considera a Jesus corno un te6logo que habla de
Dios, sino como un hombre-Dios que nos presenta su vida; ceimo
wive El. Delante de estos ejemplos e insinuaciones crece en ella el
deseo de seguirlo. En las entranas del seguimiento aparece con
fuerza la idea de imitacic:rn. Quien sigue a Jesus debe imitar su
vida, ser otro Jesus continuando sit vida en la tierra. Y en ella van
apareciendo el deseo de imitar , cl deber de imitar , hasta que
penetra con fuerza el sentimiento de "obligacion de imitar la
ntanera de vivir v de obrar de nuestro Seiror"(A. 8) (12).
lnritaci<nt de Cristo
Al sentir la obligacion quicre imitarlo. Repasa cada momento
de la vida de Cristo y la ve como modelo para obrar en sit vida,
pees "todas las acciones del I/ijo de /)ios se hicierorr para nuestro
ejemplo e instruccion v principalnente su vida comprometida'
"su vida no fue nada mas que on peregrinaje continuo clue debe ser
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ejemplo del nuestro"(A. 5 y 36). Desciende a detalles concretos, como
destruir su orgullo. Machaconamente recalca la imitacion de las
famosas virtudes de humildad, sencillez y caribad, asi como manse-
dumbre, tolerancia y cordialidad, y sobre todo el dominio de las
pasiones. Y pidc a las Hermanas Sirvientes que adviertan a las
Hermanas "que pagan Codas sus acciones a imitacion de Cristo cuan-
do estaba en la tierra"(L. 564; 1 1 , 63, 144, 88, 174... A. 4, 7, 5, 8, 9,...).
Una imitacion que no se reduce a una copia material y
anacronica de hacer unicamente to que El hizo o de anunciar to
que predico. Para Santa Luisa imitar a Cristo es asumir su vida de
tal manera que nuestra vida sea una continuaci6n de la suya:
"Que razonable seria que aquellos a los que Dios llama a! seguinrien-
to de su Hijo intentaran hacerse perfectos coma El, intentando que
su vida sea una continuacion de la soya ' (L. 328).
Con palabras mas sencillas repite to mismo a Sot, Juana de la
Cruz, poco antes de morir:
Sin una vida interior "las acciones exteriores, aunque sear para al
servicio de los pobres, no pueden agradar a Dios in merecernos
reconpensa, de no estar unidas a las de nuestro Senor"(656).
En la imitacion de Cristo se encuentra el sentido de una vida
que fue at mismo tiempo acci6n y contemplaci6n; penetrar en la
contcmplacion para remediar las necesidadcs de los marginados
de entonces.
Cristo no es un espejo donde ella aparece y desaparece segun
se acerquc o se aleje, ni una pintura estatica que quiere copiar en
su alma como en un lienzo. A Cristo lo siente activo como si, al
imitarle, se hiciera una transfusion de la vida de Cristo en la de
ella. La vida de Jesus es un ideal que pretende rcalizar y un
espiritu que da vida a su vida. Entre muchas hay dos (rases que
manifiestan este empeno:
- La Hija de la Caridad debe vivir "teniendo delante de los Ojos
nuestro modelo, que es la vida ejemplarde Jesucrisvo"(L. 217).
Ejemplar esta tornado como un adjetivo superlativo, como to
mejor. La vida de Jesus es modelo ideal; es el ideal que atrae
activamente. lnfluye en las personas para que acomoden su vida a
la de ese modelo. La vida ejemplar de Jesucristo actua como
causa modclica, atrae, sostiene, anima e influye, pucs el modelo
es persona viviente.
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La vida ejemplar de Cristo no es unicamente causa modelica.
Jesucristo es el ejemplar que acttia eficazmente en nosotros y en
nuestra vida. A una Hermana le escribe: "Nuestro Senor es la
fuerza v el consuelo de usted y su ejemplo, Co ra je' (L. 316).
Es asi corno Ilega a la otra (rase sacada en una meditaci6n,
despues de ver que ha abusado de otros medios que Dios le ha
dado para unirsc con El, corno en las criaturas y su misma
vuluntad:
'El medio mds poderoso que me ha sido dado para llegar a mi jin es
su santisima humanidad, la cual quiero que sea, .nediante su Santa
gracia, el «nico ejemplar de mi vida *(A. 19).
Ejemplar estA tornado como sustantivo. La igualdad ejem-
plar-humanidad es el sujeto activo dc la imitaci6n; es quien
realiza el camhio de mentalidad v de voluntad en la persona que
entra cn el aprendizaje a discipula de Jcsus. Pero no impone. la
persona queda libre. Ella v sus hijas son libres para avanzar en la
vida. Jesus no se impone anulando las personas. Les deja la
creatividad para huscar caminos e imcntar medios que renuevan
la vida de los pohres en el reinado de Dios.
Hay que asimilar Ia vida de Cristo hasta hacer de ella el
motor que act6e la vida entera, penetrando en la dinamica intima
del obrar de Cristo: su espiritu. Nos vaciamos de nosotros mis-
mos v nos Ilenamos de su espiritu, de sus misnios sentimientos,
actitudes e ideates, de sus virtudes, espccialmente de la hurnil-
dad, la sencillez v la caridad. S61o cuando, en una simbiosis
perfecta, el Espiritu de Jesus sea nuestro espiritu podremos
afirmar que seguimos a Cristo.
La Hija de la Caridad necesita pedirselo a Dios para 'apren-
der los medios de practicar las sdlidas virtudes que su santa
humanidad practicci desde su venida', pues solo si "tenentos su
espiritu a»taretnos hacer to que El hizo v nuestra viola estard uttida
a la soya por el mismo espiritu"(L. 647, 489 his, 461, 345, 419). Dia
it dia su pensamiento se va idcntiiicando rnas con el de San
Vicente.
Espiritu de la Compaitia:
Dios 'da la fuerza y la generosidad a la Compaitia de mante-
tte rse en el primitivo espiritu que Jesus le did a travel del suyo y de
sus santas ntcixtinas ' (L. 651).
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Santa Luisa ha sabido asimilar los temas vicencianos. Siente
como suya la doctrina sobre el espiritu de las Hijas de la Caridad
que serenamente le va brotando en cartas y en escritos. Como
toda Hija de la Caridad asume el espiritu de Jesus para que animc
su vida y su servicio, hasta exigir que toda.joven que quiera scrvir
a nuestro Senor en la persona de los pobres debe querer morir a
ella misma "para que el espiritu de Jesus se establezca en ella"
(L. 651). Pero ella, la Senorita, no explica el espiritu; es el Director
y Padre quien debe hacerlo y lo hace (13). Ella anuncia sencilla-
mente como una cosa muy saludable que "el espiritu de la Com-
pania es el espiritu de Nucstro Senor" (L. 355).
Son escasas las veces quc Santa Luisa hace algun comentario
sobre esta doctrina. Si alguna vez comenta algo lo hate rapida-
mente, pero con profundidad, poniendo su impronta de agudcza,
como al afirmar a las Herrnanas de Richelieu que "la mansedum-
bre, la cordialidad v la tolerancia deben ser el ejercicio de las Flijas
de la Caridad, como la humildad, la sencillez y el amor a la
humanidad santa de Jesucristo, que as la caridad perfecta, as el
espiritu"(L. 377) (14).
Ella esta convencida de ser una transrnisora fiel de la doctri-
ne del fundador al escrihir a Sor Matutina Guerin en enero de
1660.
"Le ruego, querida hermana, que ponga cuidado en leer nuestras
apreciadas cartas, para recibir por es/c medio, el espiritu de Jesu-
cristo, sin el coal todo lo que decimos v hacemos no as nada mds que
campanas que suenan"(L. 650).
Cristiana e Hija de la Caridad
Continuar viviendo la vida de Jesus tiene su raiz en el bautis-
mo. Por 61 nos sunurginios en Cristo y quedamos empapados de
su espiritu, de sus virtudes y de los doves del Espiritu Santo, pero
como en reserva, con potencialidad que no se actualizara hasta no
ser duenos de nuestra razon y de nuestra voluntad. Y todo como
un regalo (L. 647).
De nuevo brota hasta la piel su vida de dolor que le empuja a
meditar la relacion entre bautismo y crux: "Los que hemos sido
bautizados en Jesucristo Irernos sido bautizados en su muerte".
Tiene ideas audaces en esta oracion: En el Bautismo Jesucristo
nos da una nueva vida, siendo asi nuestro Padre y nosotros sus
hijos. Y como hijos tenemos que parccernos a nuestro Padre-J6-
sus. De Jesus-Padre lo que mas admira es su amor por nosotros
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que le empuja a "expresarlo con una muerte anticipada ". For eso
"bautizado.s en la muerte de Jesucristo, toda nuestra vida debe ser
una muerte continua". "Fuera porello vivir en delicias"(A. 23; ved.
A. 3 y 36). Tambien Berulle llama Padre a Jesus.
El efecto completo del bautismo es el de hacernos cristianos.
Toda construccion en la vida de Dios debe tener corno cimientos
el ser de cristiano. Santa Luisa to sabe y se to exige a clla y a las
Hermanas. La esencia la Hija de la Caridad esta sustentada por el
ser de cristiana y deben serlo para ser Hija de la Caridad. Para
"imitar a Cristo" deben vivir como "verdaderas cristianas", to cual
les exige "informarse corno ha adquirido ese nornbre" (A. 36). La
exigencia ileva hasta manifestar at mundo "dar senales de que se
quiere serf) de verdad"(L. 447).
Sin qucrer expresarlo abiertamente Santa Luisa compara
Hija de la Caridad con cristiana y de la comparacion deduce quc
la Hija de la Caridad es algo mas que una cristiana . La Hija de la
Caridad pertenece a un grupo secular pero no es una simple
cristiana. La secularidad de la Compania consiste en que ni por
Reglas, ni por Constituciones, ni por profectos, ni por naturaleza,
nada ni nadie puede poner impedimentos para servir a cualquier
pobre, a cualquier hora y en cualquier lugar; a no ser por la
prudencia o debido a otros obstaculos ajenos a la naturaleza de la
Compania.
No es por to tanto simplemente una seglar cristiana. Este
algo mas que una cristiana es algo cualitativo y no cuantitativo:
Dios la ha elegido para una misi6n especial y le exige un compro-
miso mas radical. Y esto desde los comienzos. En el primer
Rcglamento, de primavera de 1634, Santa Luisa sabe quc las
'sirvientas de los pobres enfermos de las parroquias" formaban
algo clistinto que una cofradia de seglares (A. 54; ved L. 9). A esas
jovenes se les exige "seguir a Cristo hasta la cruz v dejar todos los
afectos de la tierra", desprenderse "de todo sin exceptuar nada".
Exigencia que "puede dar miedo" (A. 27). Segurarnente to escribio
la santa en una contemplacidn arrebatada dcl puro amor, pero
ciertarnente para servir a los pobres en la Compania se exige,
ademas de vivir los consejos evangelicos de una forma radical, un
comprorniso total para siempre, una vida pobre, austera v des-
prendida:
"Verdaderas cristianas y perfectos Hiias de la Caridad"
(L647).
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"Asi hay que vivir para ser cristiana. Con mas razon para ser
Hija de la Caridad (L. 200).
No solo no sereis buenas Hijas de la Caridad, pero ni
siquiera cristianas (L. 276).
'A la imitaci6n de Cristo hemos sido llarnadas, no solamente
corno cristianas, sino tambien por ser elegidas de Dios para
servirle en la persona de los pobres"(L. 217).
UNION TRANSFORMANTE
Para vivir una imitacion de Cristo tan profunda es necesario
haber experimentado un gozo intimo en lo hondo de su ser, v
parece que Santa Luisa lo experimento. Es el gozo que siente una
esposa "al intentar conformarse a su esposo" (A. 45; ved A. 27). Se
siente esposa de Jesus no solo en el sentido teologico que San
Vicente dice a las Hermanas (III, c. 939), ella lo vive a toda la
experiencia mistica de Santa Teresa y San Juan de la Cruz.
Entre ella v Santa Luisa se realiza un intercambio del vivir:
"Ya que Jesris hace propias nuestras necesidades, es razonable que
nosotras si amos e imitemos su santisima vida hurnana; pensamien-
to que me ha cogido con fuerza el espiritu v por el he resuelto
seguirle enteramente sin ninguna distincion, y sintiendo consuelo
de ser tan feliz al ser aceptada por El para vivir en su seguimiento
soda la vida"(A. 5).
Jesus acepta este intercambio de vida corno entre los esposos:
"El hones en la santa comunion, de repenie, senti que se me advertia
o que deseaba que nuestro Senior viniese a mi acompanasdo de sus
virtudes para comunicbrmelas"(A. 18).
Es un intercambio transforrnante en el sentido pleno de los
Ultimos grados de la mistica tradicional. En el momento en que
recibe a Jesus en desposorio (5 de febrero de 1630) acepta "sopor-
tar todas las dificultades que encontraria, recibiendolas corno en
contunidad de bienes", (A. 50) al igual que en los matrimonios
terrenos (15).
En este modo de vivir mas que hurnano desea vivir la vida de
Cristo hasta la cruz: "Yo to sigo - exclama en una explosion de
puro amor - hasta el pie de to cruz que yo elijo como mi claustro"
(A. 27).
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Prbctica del Puro amor
En estos momentos la comunion con la vida de Cristo la ha
transformado de tal manera que su vivir esta empapado del mas
puro amor divino que puede darse en esta tierra. Y un dia, hacia
el final de su vida, levendo a Jn. 12; 28-34, tiene una oracion
mistica que luego escribe para las Hermanas. Su titulo es Practi-
ca del puro Amor (A. 27).
Muchos escritores del siglo XVII trataron este tema. Era la
b6squeda del arnor de Dios en toda su pureza sin ningtin interes
personal, ni por el cielo ni por el miedo al infierno. De tal manera
que Si un alma supiera que Dios queria - por un imposible - que
se condenara, el alma aceptaria gustosa it al infierno.
Un siglo antes estas ideas habian conmovido a Espana, y
quedaron reflejadas en el soneto 'No me mueve , mi Dios, para
quererte ..." Tendran su exageracion condenada en los Alumbra-
dos. F ri cl siglo XVII sc disentiran en Francia hasta Ilegar a su
condenacion en Cl Quietismo.
No se sabe si Santa Luisa asume estas ideas del capuchino
Lorenzo de Paris, de San Francisco de Sales o de ella misma, de su
plenitud de arnor.
San Francisco de Sales rnanifiesta "que si, bnaginandose un
imposible, e1 supiera que su condenacion era on poco mcis agrada-
ble a Dios que su salvacibn, dejaria su salvacion v correria a su
condenacion (16).
Santa Luisa, dirigida por San Vicente, no podia afirmar
tanto. Se lo impedia su misma sicologia. En un momento de sit
vida ora a su amado Esposo que quiere arnarlo con un arnor tan
puro que no praeda pretender jantas ningtin gozo que no sea el
estar sumisa a to agrado - pcro coma si le diera miedo lo que
acababa de escrihir, ariade - Y a las loves que la pureza de to amor
me propose"(A. 27).
El puro amor , para ella, es el final del seguimiento a Cristo
por eso, ella que tanto hahla de la divinidad absoluta, dirige el
amor pcro no va a Dios inmcnso , sino a Jesucristo crucificado. La
union sublime Ilega a la union de la Hija de la Caridad con el
Crucificado . Y Cl pcro amor consiste en desprenderse dc todo, y
recalca la palabra todo, para abrazarse a la cruz . Desprendimien-
to total, hasta de ella misma:
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Torque si somos tuyas - ora - ya no seremos nuestras, y si
pensarnos ser tuyas, no sera un disparate usar de noso-
tras?"(A. 27).
El puro arnor "es la piedra filosofal que convierte todo en oro"
y solo puede destruirse por el amor propio (L. 508).
Las Hijas de la Caridad han lido llamadas a este amor puro,
ya quc Jesus "no contento con el amor general de todus las almas
llamadas quiere tener algunas may queridas, escogidas por la
pureza de su amor" . Para llegar a esta pureza de amor pone cuatro
pasos:
- Decir tie todo nuestro corazon: "lo quiero, querido Espo-
so, lo quiero".
- "Seguirle pasta el pie de la cruz".
- Abandonar todo, desprenderse de todo "dejando por sier-
ra Coda la a feccion de la sierra".
- Llegar 'a la pureza del amor que (Jesus) quiere de mi"
(A. 27).
Al llegar a este amor ya puede exclarnar:
"Vivamos pees comp nurertas en Jesucristo v Como tales, ninguna
resisiencia a Jestis, ningutta accibn si no es por Jestis, ningtin
pensamiento nmds que en Jeszis, en fin no vivir nada nrds que para
Jestis y para el prbjimo, a tin tie que en este amor que one, yo ante
todo lo que ama Jestis, v que por este amor en su centro, que es el
amor eterno de on Dios a sus criaturas, obtenga yo de su bondad las
gracias que sit misericordia me quiere dar"(n° 23).
VOLUNTAD DE DIOS
El seguimiento de Jesucristo se reduce a una sola decision:
Hacer la voluntad del Padre. Para eso v por eso vino cl Verbo a la
tierra: quien le siga dehe centrar la imitacion en cumplir ]a
voluntad del Padre (17).
CONTINLACION DE SU MISION
Este es el corazon, el centro del seguimiento de Cristo para la
Hija de la Caridad. Todo to expuesto hasta aqui se dirige a su
mision de servicio, Sin esta continuacion peculiar v especifica de
la Mision de Jesus desaparece la Compania (Por la extension v
unidad es mas propio de otro estudio).
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PARTICIPACION EN SU DESTINO
JESUS QUE SUFRE
A una mujer como Luisa de Marillac, con todo lo que supuso
en su vida tantos anos de sufrimientos, le fue facil adentrarse en
la pasion de Jesus. En sus cartas se Ice la despedida soy en el arnor
de Jesucristo crucificado abundante en las cpocas de mayor sufri-
miento o dirigida a las personas quc sufren; y escasa en las demas
ocasiones que sustituye por el escueto soy en el amor de nuestro
Senor, como en los ultimos anos (18).
En toda su correspondencia presenta a Jesus, la mayor de las
veces, sufriendo. Era su Cristo _y el de las Hijas de la Caridad,
frecuentemente enfermas muchos, cosa corriente en el siglo
XVII. Era obligatorio participar en la cruz de Cristo, era ademas
consuelo y esperanza, no solo en ]as enfermedades, sino tambien
viviendo en una Compania que comcnzaba con una naturaleza
singular y que encontraba infinidad de obstaculos para ser acep-
tada como compania, y para unas jovenes de pueblos campesinos
a quienes se les encargaban tareas no vistas hasta entonces en
medio de grandes dificultades: "Participe en los dolores de Cristo,
lleve su cruz, soporte como Cristo nos ensena, sufrir como Jesus,
camino de Jesus, sepal de amor", escribe continuamente a Herma-
nas enfermizas o con responsabilidades: Isabel Martin, Magdale-
na, Barbara Angiboust, Chetif, etc.
La muerte de Cristo entra en la concepcion intelectual de la
economia de la sal acion, hasta comprender, como se ha visto en
]a primera parte, que la muerte de Cristo se encuentra en el
centro de la teologia. Con la muerte v resurreccion de Cristo se
cierra la Encarnacion de Dios en la Tierra, y completa su segui-
miento.
Seguir a Jesucristo significa que el Espiritu de Jesus actua
nuestra vida hasta que sea una continuacion de la suya, supone un
estilo de vida semejante al de Jesus; seguir a Cristo exigc una
lucha por cambiar el mundo de los pobres y de los oprirnidos,
pero ante todo significa tomar parte activa en el destino inseguro
y sacrificado de Jesus en bien de los pobres. Todo discipulo dcbe
asumir esc destino peligroso. Para Santa Luisa Dios da a cada
hombre una parte de su cruz, segOn su mision.
Partiendo de la experiencia terrena Ilega a Dios y ve que el
designio divino decide que muchos hombres se unan a El a traves
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do la cruz. Las ideas se pueden ordenar y hacer con cllas un
sistema csralcmado:
Hombres destinados a! sufrimiento : Esta convencida de que
hay personas que nacen marcadas para el sufrimiento . Ella es
Una. En un papcl destinado a San Vicente escribe la experiencia
que tuvo de Dios en una oracion contemplativa:
Las almas destinadas a! sufrimiento tienen que attar ntuelto este
estado v' peusar que sift una asistencia particularisima de Dios no le
pueden ser fieles"(A. 29; ved L. 500, 529, ...).
Hombres Ilamados a la vocacion: Meditando la carta a los
Efesios 3, 18, va completando esta conviccion tan arraigada hacia
una mayor exigencia para las personas a las que Dios llama a una
vocacion especifica:
"Principal nente !as alntas elegidas por Dios estan destinadas parti-
cu larisirnattente a! su frirniemo , v !es es tan duke v agradable que
preferirian antes morir qur 'le sufrir, pues amar v sufrir es una
misma cosa para ellas ' (A. 201
Hombres llamados a santificarse per el sufrimiento: Quiere
inculcar a las Hermanas una union santificante. 'Hav altnas a las
que Dios quiere santificar pereste camino'. escribe a Sor Isabel; y
a Sor Maria le (lice que 'es tnta marca de arnor que nuestro Senor
tiene por usted, habiendola escogido para honrarle en sus sufri-
inientos"(L. 88, 529).
Destinada al sufrimiento: En medio de estas reflexiones, de
nuevo se le hace presente su historia. La vida pasada le brilla
hasta ofuscar todo el entorno a ilumina su persona. Se siente una
mujcr a la que Dios ha elegido para qur participe en cl destino
final de Cristo hasta morir. Tomando las palabras de su boca,
agradece a Dios que le diera a conocer "que sit voluntad santa era
que fuese a El, a traves de la crux; que sit bondad quiso que la
ttn•iese desde ??ti tnisnto tiacirniento, no dejcindorne casi nunca,
durante todos mis ainos, sin ocasioti de padecer"(A. 29).
Pero ya no le importa. La fe la ha liberado de la tierra y le
hace superar el miedo. Vive a Cristo N, Cristo vive en ella, Como
dice San Pablo. La imitacion de Cristo ha llegado a su plenitud.
Solo asi tienen sentido Irases explosivas que responden a una
vida divina en lo hondo de la mujer santa:
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"Buscar a Cristo en el sepulcro , entre los sufrimienios y los
dolores'.
"Obligbndome a escoger en ridu a Jestis crucificado como
modelo de nti ridu'. ".Sin muerte no hav resurr•eccicirr".
".4marvsufrirestcnurnismacosa"A.9,21 his, 12, 20).
LA ESPERANZA ('R ISTIANA
Luisa de Mitt - iliac es un ser hurnano, sensible al sufrimiento v
que hulle del dolor . Su fe la embelesa con seguir e imitar a Jesus
crucificado , pero It su razcin le asusta la cruz, v brota en ella,
corno en Jesus del huerto v de la crucifixion, una crisis dura entre
le v razcin, resia l t;i por la esperanza cristiana. La alegria es
tamhien cristiani nn LIC resurreccion.
La esperanza cristiana la lleva a dar la unica respuesta valida
al sufrimiento en los Beres humanos . Todos los que siguen a
Jesucristo, como ells, encuentran en El la esperanza.
La esperanza cristiana es quien la Ileva a salir de la angustia,
cuando acude a San Vicente para que le solucionc los problemas o
Ia alivie de sus penal, ya quc no ticne "ofra esperanza de socorro a
de consuelo', lino en Cl (19). Como on lamento doloroso exclama
en una postdata: "Yo no puedo tener uvula de nadie en este
rntntdo, ni casi nunca la he tenido , a no ser de su caridad' (L. 113).
La esperanza es contagiosa v se la infunde a las Hermanas,
diciendoles que ella ha sufrido todas las penis v que se las
cuenten para quedar aliviadas; o al menos, que se las cuenten al
Abad de Vaux. Les dice que acudan a Dios "pure que las penal se
carnbien en consuelo"(20).
Los remedios sobrenaturales v sicolhgicos se apoyan en solu-
ciones fisicas. Conoce farmacos v se interesa por remedios medi-
cos; le gusta la enfermeria. Busca v da remedios para curar
enfermedades o aliviar las estrecheces de los ninos abandonados,
durante la Fronda (21). Las mismas Hijas de la Caridad son un
remedio vivente, Ileno de esperanza, para los pohres. A pesar de
todos sus sufrimientos no es pesimista ni negativista, pees wive Ia
alegria de la reSUrrecc•i6n. Vive Ia alegria v la paz que da Ia
libertad de aceptar v ser aceptada. Sc siente "dichosa al ser
aceptuda por El para vivir toda su ridu en su seguirnieruo" (A. 5)
(22). Se podrian citar tnuchos parrafos como el que escribe a dos
Hermanos destinadas a Nantes: "Les ruego que pongan atenciort v
piensen que pure ugradarle Dios cumplio la obra de la salvacicin de
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ludo el mundo por las Iristezas v dolores, es razonable que si
queremos terser purse en sus meritos nos sobrepongamos a aceplar
los su /rimienio .s' (L. 605 bis).
Esta convicci6n es logica, pues ella cree que una parte de la
esperanza cristiane se apoya en el hecho de que Dios no envia
todos los males, sino que los permite. Mas a6n, v csto lo sabe ella
Bien por la realidad cotidiana, es la vida misma la que nos causa
la mavoria do los males (23).
Como Lill resumen de sit pensamiento espiritual sobre el
destino de la cruz esta la carta que cscribio a Sor Isabel Martin.
Es una carta equilibrada en objetivos, causas v medios: encierra
toda una armonia entre lo espiritual v lo material:
'Queridisinta Hermann:
- Nuestro brier: Dios la pace a usted /uertemente partici-
pants en sus su/rimientos...
- Suplico a sit bondad que le de los consuelos Itabituales
que dk a las almas que quiere santi/icar por este camino.
- Dos cosas nos pueden avudar macho en ello:
• una, el amor que de he mos le ner de honrar el so/rimiento
del Hijo de Dios,
• v la otra, el pensamienlo /recuenie de que esta vida es de
poca durucion, V que los su/rimientos hien Ilevados nos
conducert /elizmente a la eternidad.
- Amemo.slos, pues, an querida Hermana, v hagamos mu-
chos ac tos de quererlo:
• en tanlo que la volunrad de Dios los quiera en nosoiras.
Tenga seguridad
• de que es una marca de amorque Dios time paru.sted,
• va que con ello, El la pace, de algtout manera, semejante a
sit Hijo.
- Su/ru, pues, en sit mismo espiritu, con stonision a todo to
que Dios quiera de usted,
• v sirvase de todos los medios que le scan dados para
recobrar su salad.
- Rtcego a Sor Ana que tenga macho cuidado de usted...
• Pero iambien le ruego a usted que le Aida con gran con-
/ianza Coda la asistencia que necesite...'(L. 88).
Benito .4AR TIAT'Z C.M.
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'ROTAS
(1) Los capuchinos la dirigirian de 1606 a 1629: de los 15 a los 28 anos;
su tio, Miguel de Marillac, la aconsejaria de 1612 hasty 1623: de los 20 a
los 32 anos; J.-P. Camus, de 1619 a 1625: de los 28 a los 34 arios.
Seguramente toe esta espiritualidad la que tambien influyo para quc
eligiera las capuchinas para satislacer su desco de ser religiosa, a pesar
de la vida que Ilevaban repleta de sacrificios v mortificaciones.
(2) Arch. FF. CH. (Paris), Re. 6, n° 1000.
(3) La influencia de Berulle no se manifiesta tanto en citas mas o
menos explicitas, cuanto en asumir ideas que rnarcan su lenguaje.
(4) Llamar a los pobres "miembros de Jesus" era comun y corriente en
el siglo XVII.
(5) A. 3 v 4.
(6) Benito MARTINEZ, Echos de la Compagnic, 9 v 10 (Sep-Oct 1983)
388-393, v 1 l (Nov. 1983) 441-447.
(7) A. 1 3 bis, 3 1 bis; M. 5 his; L. 1 1 I ; A. 26, 6° orai, 15, 14).
(8) En el siglo XVII tiene auge la devocion a la infancia de Jesus bajo
dos aspectos: uno es prolongaci6n de la Edad Media, desde San Bernardo
v San Francisco de Asis. Es el Nino pobre nacido en un establo y adorado
por los pastores. El otro aspecto, lomentado por Berulle, considera la
infancia do Jesus como una parte de la encarnacion; nace con toda su
grandcza, comp rev triunfante, v es adorado per los Reyes Magos.
(9) 1, 87, 153; IX, 18, 27.
(10) Se sabc como Benito de Canfield incluvO en ediciones siguientes
los capitulos XVI al XX sobre la Pasion de Cristo para librarse de
sospechas. Ved: Jean ORCIBAL, Benito de Canfield. La Regle de Perfec-
tion - The Rule of Perfection, Paris (P.I:.F.) 1982, pgs. 26 ss.
(It) GOBILLON, La vie de Mademoiselle Lc Gras... Paris 1676, I.V,
ch.II, 252.
(12) Son tantas [as citas que es imposible numerarlas aqui.
(13) Conf. 2, 9 y 24 de lebrero de 1653; 9jun. y 14 jul. 1658.
(14) Benito MARTINEZ, Pgs. 163-178 de Reflexiones sobre la identi-
dad de las Hijas de la Caridad, Salamanca (CEME) 1980.
(15) Benito MARTINEZ, San Vicente Ni la oracion de Santa Luisa (en
Vicente de Paul, la inspiraci6n perrnanente (Salamanca - CEME - 1982) Pg.
338-341.
(16) Tratado del Amor de Dios, lb. IX, cp. IV.
(17) Se ria muv extenso tratarlo aqui. Seria objeto de otra conferencia
sobre la Voluntad de Dios segirn Santa Luisa. Aqui solo quiero indicar que
Santa Luisa
I - Expresa la voluntad de Dios en conceptos de Ia Escuela rcnano-
f lamenca.
2 - Concibe la voluntad de Dios mas como manifestacion del designio
de Dios que come realizar algo.
3 - Sc detine mas en la esenncia que en la sicolo gia, hasta afirmar que
su scr depende del ser de la voluntad de Dios que parece identificar con la
naturalcza divina.
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4 Asume continuamente el abandono en Dios corno una consecuen-
cia de la ensenanza de sus directores v corno una necesidad de su vida
real.
5 - El voluntarismo la Neva a concluir que su voluntad librc es to
Onico que es de ella, todo to demas es de Dios y por eso una entrega
verdadera es entrega de su libre voluntad.
6 - Tal concepci6n voluntarista de influencia n6rdica va ocultandose
para dejar paso a una ideologia mas vicenciana:
- Acudir at evangelio para descubrir que "debe imitar tanto como
pucda a nuestro Senor que estuvo en la ticrra para hacer la santisima
voluntad de su Padre" (M. 40 bis).
- La voluntad de Dios se conoce "por la regla de vida del Hijo en la
tierra".
- Todo to que tenemos es de Dios, no se to puede apropiar to
voluntad humana (A. 30).
- Toda la perfecci6n consiste en hacer la voluntad de Dios que se
manifiesta por los supcriores, las inspiraciones del Espiritu Santo v los
sucesos de la vida.
- Asi abandonada enteramente en Dios se Ilega at puro Amor (A. 27).
(18) Cosa curiosa, rarisima vez se despide de San Vicente en Jesucris-
to crucificado o en nuestro Sc;ior, dc cl sc despide en Dios.
(19) L. 96, 109, 113, 124, 137, 155, 263, 267; 39, 315, 333; 181, 268, ... .
(20) L. 39, 102, 393, 547, ... .
(21) L. 23, 88, 125, 263, 266,... .
(22) L. 369, 587; A. 7; L. 102, 236, 425,500, ... .
(23) L. 23, 88, 393, 546, 547, 545 bis... . La liberacion del sufrimiento
que conlleva la pobreza, la marginaci6n, el obrerismo es mas propio de
otro terna: el servicio a los pobres.
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LE CHRIST DES JESUITES FRANCAIS
DU XVIIe SIECLE
NOTE PRPLIMINAIRE
Le P. Georges Bottereau , S.I., qui await donne d'emblee son
adhesion a notre second Colloque d 'Etudes Vince ittienties, a et&
prevenu par la mort, qui l'a surpris a Rome le 7 aout 1985, a la
suite dune operation . 11 avait heureusement jete tout de suite sur
Ic papier unc premiere redaction de la communication promise.
N& a Nonancourt (Eure, Normandie) le I I fevricr 1912, entr-e
Ic 14 novembre 1929 au noviciat des Jesuites a Laval, ordonne
pretre le 13 mai 1942, Georges Bottereau fit dans la Compagnie
des etudes trey poussees, soutenues par ses dons litteraircs.
Destine d'ahord a la formation des jeunes religieux de son Ordre,
it avait repris a Laval I'heritage du P. Louis Laurand, Ic pedago-
gue Bien COMMndes etudes grcco-latines; mais sa maitrise du latin
allait bientOt le faire appeler a Rome comme "substitut", secretai-
re regional comme on dit maintenant, pour I'Assistance de France
(1947). Sa carriere le fixerait desormais la Curie generalice, ou it
fut Superieur de la communaute, du 10 juin 1962 a septernbre
1967. II assuma ensuite la charge de bibliothecaire de la Curie
jusqu'a cc que, en mars 1975, le P. General Pedro Arrupe le
chargea d'assister le vieil Archiviste dont la tache s'alourdissait.
Dans cc dernier office, it fit apprecier ses dons dune vaste
erudition et surtout dune grande serviabilite, dissimulant en
grand seigneur le mal qui minait sa sante.
Cettc ossature chronologique ne donnerait qu'une idee bien im-
parfaite de la carricre du P. Bottereau, si on tic savait avec quelle
terrace perseverance, et surtout avec quel interct personnel, it
poursuivait a travers tout 1'etude de quelques themes fondamen-
taux, le developpement de la pensee religieuse de S. Ignace et les
tresors de vie spirituelle accumules clans Ies ecrits des jesuites de
"1'Ecole francaise" des XVII et XVIIe siecles. Lallemand, Nouet,
...ct surtout Judde ci Saint-Jurc,dcvinrent I'objet de predilection
de ses travaux (dont tout n'a pas encore pal-U, p.ex. ses articles
pour des dictionnaires; uric bibliographic detaillec sera donnee
dans le prochain nurnero de 1986 de I'Arclr. Histor. Soc. Iesu). Le
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P. Bottereau avail lu beaucoup, posement at plume a la main; son
petit fichier personnel stir ses auteurs lavoris atteste la pencira-
tion de ses analyses.
Dans cette ligne, le present article posthume sera accueilli comme
un veritable couronnement des etudes anterieures du P. Bottereau.
Comme it n'y s'agit pas de discussions critiques, mais dune appre-
ciation globale des tendances dune ecolc, it avait reduit au mini-
mum I'appareil des notes; nous avons respecte son point do vue.
LE CHRIST DES JESUITES FRANIYAIS
DU XVIIe SIECLE
t P. Georges i3OTTERLAU S.I.
Dans le recueil original des Pensees de Pascal se trouvent
quelques fragments qui represent des notes de lecture de Pascal
sur les Jesuites, references et reflexions (1).
Parini les notations disparates, eparpillees sur une grande
feuille, Pascal met cote a cote les noms de deux jesuites: le
P. Saint-Jere - Escobar. En 1657, date probahle de ces notes,
Escobar Ctait vivant, saint et venerable religicux, ignorant sans
doute que Pascal I'avait immortalise. II est devenu un nom cony
mun de la langue fran4aise. avec cette definition dans le petit
Larousse: Escobar, homni qui use de reticences et de restrictions
mentales. Saint-Jure, lui, venait de mourir, le 30 avril 1657, non
nioins respectable que son confrere espagnol. Pascal avail Iu et
goute, scmhle-t-il, sa Vie de Mr. de Renty: it ne pouvait voir en Iui
qu'une exception a la corruption qu'il attrihuait si gene reuse ment
aux jesuites. Quelques mois plus tard, dans le 51 ecrit des Cures
de Paris, it reconnaitra qu'"il West pas impossible que, parmi Cant
de jesuites, it ne sen rencontrent qui lie soient point dans leers
erreurs, et nous crovons qu'il y en a, quoi qu'ils suient rarer et bien
facile d reconnaitre". Pascal n'aurait pu manquer de reconnaitra
ceux dont nous allons parler.
Mais avail d'aborder le probleme de spiritualite qui nous
interesse, a savoir l'image que les jesuite contemporains de
S. Vincent se faisaient du Christ, une remarquc prealable s'impo-
se: sous les jesuites, fran(ais ou non, du XVII° ou du XX° siecle,
sons marques par les Exercices spirituels de leur fondatcur saint
Ignace de Loyola. C'est le premier Bain clans lequel its plongent
durani 30 fours durant leer premiere annee de noviciat. C'est Ia
dernicrc synthcse qu'iIs elfectuent personnellement apres 15 ou
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20 ans de vie religieuse durant leur troisieme annec do probation.
Or les Exercices spirituels sort csscntiellement une longue con-
templation do la vie du Christ pour "mieux le connaitre, ntieux
l'ainzer, mieux limiter". Cette assimilation au Christ se fait natu-
rellement a la mesure de chacun, scion Ies dons naturels et
surnaturels, selon le temperament ct in gcncr-osite.
11 y a cependant, Bans la maniere d'cntcndrc I'appel du Christ
et d'v repondre, uric note tvpiqucment ignatienne qui marque
normalement l'ensemble des jesuites. Deux paraholes originates
des Exercices (2), celle du Regnc du Christ et celle des Deux
Etcndards, refletent le caractere d'Ignace et la nature tie fa
Compagnie qui s'est groupec autour de lui.
Dans la premiere (3), saint Ignace fait parler Ic Christ en ces
terrnes: 'Ma volonte est de conquerir le monde entier... C'est
pourquoi celui qui voudra veniravec moi dolt peinerar'ecntoi afin
que nre suivant Bans la sou/france it nre strive aussi Bans la gloire'
et la rcponse prevue est la suivante, adressee au Christ: Eiernel
Seigneur de routes cltoses, je fais rnon of/rande avcc voire favear el
votre aide... Mon desir, nza volonte re flechie, est de vows imiler en
endurant routes les injures et tons les mepris et tottte pauvrete, si
votre tres sainte Majeste vent me choisir et rn'adincttre a cet etch
de vie".
Dans cette premiere parabole, I'accent est mis sur limitation
du Christ: la gratitude, I'admiration et I'amour pour la personnc
du Christ se traduisent en effort d'imitation. Dans la seconde
parabole (4), le but cst ainsi defini: 'demander la connaissancc ties
tromperies du ntauvais chef et le secours pour m'en garder, et la
connaissance de la vraic vie que me ntoutre le souverain et vrai
chef et la grace pour limiter". L'idee de conquete, presente des in
premiere parabole, se traduit ici par I'effort pour attirer, par
l'exemple plus encore que par la parole, a l'imitation du Christ.
Dans son exhortation a ses serviteurs le Christ leer recornmandc
de "chercher a airier sous les horrtmes". La priers finale solcnnelle
et prolongee., s'adresse d'abord a Notre Dame 'pour qu'elle nt'ob-
tienne de son Fils et Seigneur la grace d'etre re4:u sous son eten-
durd, prernierement dons la pauvrete spirituelle totale, et non
ntoins, si sa divine Majeste doit en titre servie, dons Ict puttvrete
effective; seconderrtent en enchurant humiliations et injures afin de
limiter davantage". La meme priere adressee au Fits, puis au
Pere, les repetitions de l'exercice durant la journee, soulignent
asses ('importance fondamentale a ses veux de cette disposition
dame.
Son insistance sur I'hurnilite et la souffranee du Christ s'atta-
che a ('aspect redempteur du mystere. Ignace est un converti,
comme saint Paul, et les textes du temps de sa conversion ccle-
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brent la redemption. Il conduira ensuite son disciple a I'amour
pur, aboutissant a la consecration de toutes ses facultes: "Prene;.
Seigneur el receve , toule ma liberte: nternoire, intelligence, volon-
te, tout esi a tons"(5). L'arni du Christ se fait presence au Christ,
presence du Christ, instrument du Christ. Etre avec le Christ
resume si bien ]'aspiration dlgnace et de ses premiers compa-
gnons que le jour ou its se trouverent devant la question: "Qui
etes-vorts?" la reponse jaillit spontance: "C'est le Christ qui noes a
retus, morns sornnres sa corrtpagnie: notre nom sera Contphgnie de
Jesus " (6).
Cc rappel dolt suffire a expliquer comment le Christ est
naturcllement au centre de la pensee jcsuite, non par suite dun
enseignement officiel, mais comme fruit dune contemplation per-
sonnelle a laquelle it s'est exerce depuis les debuts de sa vie
religieuse. Le resultat demeure evidemment le secret de Dieu,
mais Ies indices abondent pour conclure qu'au XVII1 siecle Tap-
pet a inviter le Christ dans ses travaux ct sa mort retentissait Bans
Ies coeurs d'un grand nombre de jesuites francais.
Eniendant lire le martvre de Icurs confreres, en France merne
(a Auhenas...), en Angleterre, aux hides, au Japon, des centaines
de jeunes rcligieux se sort offerts pour Ies missions Ies plus
difficiles (7), hien conscients que s'embarquer pour I'Outremer
etait alter very une vie de privations, une mort souvent prernatu-
ree, I'espoir dr.r rnartvre sanglant. Les saints martyrs de Ia Nouvel-
le-France ont porte cette conscience lucide jusqu'a I'heroisme,
mais its tie sont pas les seuts a meriter un temoignage cornme
cclui de la bienheureuse Ljrsulinc Marie de ]'Incarnation. Grande
mystique elle-merne et ternoin do la vie quotidienne des mission-
nairc, ells Colt du Canada, le 22 octobrc 1649, a son fits Dom
Claude Martin: "Le present [nzvstique] le plus precietr.t en tout est
]'esprit do nacre Verbe iruarne, grand it le donne dune fa on
sublime... comme it 1'a donne ci nos saints mart vrs, les RR.PP.
BrCberf, Daniel, Jogues ci Lallernant, qui out fait paraitre par leer
genereux courage combien leur coeur etait rempli de cet esprit et
de ]'amour de la croix de leur bon Maitre ' (8).
Cet amour de la croix du Chtist serait-il reste moins vivace
chez bon nombre de ceux que l'obeissance rctcnait err France?
Pour IC scut XVII' siecle, on compte plus de 200 jesuites fran4ais
morts au service volontaire des pestiferes (9). Non moins Irappan-
te ('application genereuse au ministcre humble et laborieux des
missions de canrpagne... L'heroismc d'un saint Jean-Francois Re-
gis clans les Cevennes, d'un bicnhcureux Julien Maunoir et dun
Vincent Huby en Bretagne, d'un Honors Chaurand clans toute la
France, ne doivent pas cacher I'ampleur d'un engagement corpo-
ratif pour cc ministcre de predilection. De part et d'autrc de'.
- 314 -
Pyrenees, c'est la meme fierte a faire noter cette fidelite a l'ideal
ignatten (10).
Ouant a ceux dont I'exemple et I'enseignement tie se sont pas
evanouis avec les annees, mais clout les oeuvres spirituelles out
etc imprimecs et le visage decrit clans I'histoire, ils noun permet-
tent de tracer quelques images plus precises. Nous en venoms
ainsi a lob jet propre de notre communication.
La bibliographic des jesuites du XVII' siecle est jalonnee par
Line serie d'ouvrages sur I'arnour du Christ. Plutot que de cher-
cher a en dresser l'inventaire (11), nous voudrions montrer les
aspects comnruns des principaux auteurs et les trails particuliers
de quelques-un. Plusieurs out etc charges de la Formation des
novices ou des pretres de cur Province et, ils peuvent passer pour
representatil's de la spiritualite officielle.
Les deux opuscules qu'Antoine Le Gaudier (12) publia en 1619 et
1620: De Sanctissinio Christi lest Dei et Hominis amore, et: De
very Christi lest Dei et Hominis irrzitatione, out sans doute re-
cueilli ses instruction de maitre des novices dc Paris au debut du
siecle. Its furent immediatement traduits en francais: Le tres saint
Amour (lit Christ Jesus, Dieu et Homrne, et: La vraie imitation de
Jesus, Dieu et Homme. L'auteur, ne en 1572 a Chateau-Thierry,
avail connu en Belgique des disciples immediats de saint Ignace
et son conini ntaire des Exercices de 30 jours est un des plus
adherents au texte du saint. Malheureusement pour nous, Le
Gaudier ecrit en latin et en latin scolastique; it pense daps les
categories d'Aristote, tie pouvant developper Lin sujet que par
demonstration rationnelle, en divisant et subdivisant Ics ques-
tions. Malgre cos detriments, ses opuscules formulent si bien
I'attitudc traditionnclle des jesuites devant le Christ qu'ils scrvi-
rent, tout an long du siecle, a qui se reprenait a parlor de I'amour
du Seigneur: Jean-Baptiste Saint-June, Jacques Nouct, Francois
Nepveu et d'autres, cornme sans doute Lallernant, Surin et Rigo-
leuc. Pour eux, "toot ce gtz'il v a au monde en debars de 1'antour de
Jesus-Christ rz'est rien".
Si on passe sur la pesanteur de la forme pour aller- au fond
nourrissant, son opuscule De amore Christi contient Line doctrine
tres elevee, proche des theologies modernes, du mystere de ('In-
carnation. L'Incarnat ion (chapitre 1) cst la communication supre-
me de la bonte supreme, Suaznzae bonito us suzmua com,nunica-
tio; chapitre II, I'Huwnanite. du Christ est I'appat de notre amour,
Amoris nostri esca est Humanitas ilia; chapitre III, le Christ est la
revelation de la'1'rinitc, it nous montre I'anx>ur du Pere et du Fils
et it nous donne ('Esprit clamour, etc. Ccs dcveloppements occu-
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pent huit chapitres. Les suivants noun montrent en une serie
d'exemples en quoi consiste I'amour du Christ, a commencer par
I'exemple du Pere lui-memo dans son amour pour son Verbe
Incarne. Apres les grands amis de la vie terrestre, la sainte
Vierge, saint Joseph, le Baptiste, les Aputres Pierre, Jean et Paul,
ceux de Bethanic, Lazare, Mai-the et Marie, viennent quelques
autres, en tote desquels noire auteur place Ignace d'Antioche,
puis naturellement Ignace de Loyola. Apres un rappel thcologi-
que: I'amour du Christ est I'amour en nous de la Sainte Trinite, it
nous dit comment coopcrer a cette grace et quell fruits resulte-
ront de cette pratique. I.e principal de ces fruits est limitation,
qui fera l'objet. I'annee suivante, d'un nouvel opuscule: De vera
Christi lesu Dei et Hontinis lmitatio. Arrivee au terme, l'autcur
nous conficra lui-memo le resultat final de cc travail dame: la
ressemblance au Christ, la ressemblance au Pere, et finalement
un plus grande gloire du Christ et une plus grande gloire du Pere.
Nous sommes vrairnent clans !'esprit des Exercises ignatiens.
Parini les moyens de favoriser ]'amour du Christ, recommandes
par Le Gaudier dans son premier opuscule, le dernier mentionne
doit retenir noire attention; it est ainsi formule:
Certains ont contracts an engagement spirituel en vue d'aug-
menter cii cux- ►nemes et en autrui !'amour du Christ Notre Sei-
gneur. Dans ce but, ils sons cortt•enus, suits obligation toute/ois,
que ceux qui son! pretres disent une ntesse par mois et que les
autres recitew ten rosaire , devartt le Saint Sacrement s'ils le peu-
vent, et que sous demandent chaque jour pour eux-ntemes et pour
les autres !'augmentation de cet amour. De plus, qu'ils invitent
serieusemertt et ardement totes ceux qu'ils pourront d setts memo
devotion ertvers le Christ, chacun avant la faculte den udnrettre
d'autres a cei engagement et de Ies faires participer aux prieres et
acts nterites quotidiens de tous, a condition de tie pas manquer, ce
jour-la . a leers attires obligations'.
C'etait probablement un paste que le maitre des novices ou
I'instructeur du 31 an proposait a ses dirigcs. Dans la traduction
francaisc de l'opuscule, on donne un nom a cette association: "1a
sociele de 1'arnour de Jesus Christ" . Soixante ans plus tard, Ic
P. Francois Nepveu (13), alors supericur de la residence de Nan-
tes, institua, avec I'approbation de I'cvcque Gilles de Beauveau,
une Association de ]'Amour de Notre Seigneur Jesus Christ ainsi
definie: "Association do /idelcs de 1'urt et l'autre sexe, qui nest
point affectee aux per.onrtc.s a''aucun art ou d'etat particulier et
clout les associes ont coulurrre de faire plusicurs oeuvres de piece et
de charite". Cette definition await manifestement pour but d'clar-
gir Ies categories des Congregations Mariales, erigces dans les
maisons des jesuites, lesquelles etaient alors reservices aux
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hommes et divisCcs scion les categories sociales: nobles, bour-
geois, artisans (14). C'cst donc pour un public illimite qu'en 1681
le P. Ncpveu reprend le titre de I'opuscule du P. Le Gaudier: De
!'amour de Notre Seigneur Jesus Christ et des rnovens de l'acque-
ri r.
Le 81 et dernier moyen est le meme: "entrer darts tine association
etablie pour demander continuellement an Pere eternel qu'il pro-
duise et augmente la connaissance at !'amour de son Fils unique
Notre Seigneur Jesus Christ et la conformite de coeur avec lui,
premierement clans les coeurs de ceux qui sort de cette sainte
association, en second lieu dans les coeurs de sous les justes, at
en fin dans les coeurs des pecheurs et des infideles. C'est sainte
Therese, continue-t-il, cette amante admirable de Jesus Christ, qui,
vivement touchee de l'insensibilite des homntes pour Jesus Christ
et de le voir si peu connu, si peu honore, si pea aime, a la premiere
forme at propose ce dessein, rrrais tie 1'avant pas execute, deux
Brands serviteurs de Dieu, Antoine Le Gaudier at Jean Baptiste
Saint-Jere, furent inspires, it v a quelques annees, de reduire cc
dessin en pratique et en donnerent an plan, mais comme it rt'etait
qu'ebauche, je crus que je ferais une chose qui contribuerait a la
gloire de Jesus Christ et ci la consolation des times qui sons
touchees du desir de fairer et a l'edi fication de sous les fideles si
jc rnettais la derrtiere main a !'execution dun si grand at si beau
dessein. Cast ce que je fis it v a quelques annees, avant impriine an
livre sous le litre d'Association pour demander I'amour de Notre
Seigneur, et avant meme obtenu une belle d'Innocent XI d'heureu-
se memoire, qui confirmait cette association et lei accordait des
indulgences qu'on trouvera a In fin de ce livre"(15).
Nepveu a cite Saint-Jure parmi ses predecesseurs. Avec
Saint-Jure nous sommcs en plcin milieu du XVII° siecle. Il est de
sept ans seulement plus.jeunc que Monsieur Vincent, et Louise de
Vlarillac, dans l'entretien de Vincent dc Paul du 26 avril 1643,
nous a conserve un croquis du "bon Pere" ou transparait I'humili-
te malicieuse du saint: "Je parlais aujoard'hui avec an bon Pere
grandemente devot; c'est le P. Saint-hire, qui a fait tarn de belles
meditations dont noes faisons lecture. •Je lei demandais d'oic it
venait que, clans les cornmunautes, quoique tonics les personnes
eussent le rnerne desir de servir Dieu ei meme volonte de se
perfectionner, it arrive de petites discordes. 11 me dit: Vovez,
Monsieur, les personnes grossieres se piquent biers plus facilement
que de bons esprits. Le maven le plus facile de les tenir en paix est
de les accoutumer a la reconciliation. Or, vovez-vows, mes filles, la
plupart de vows e tes de cette sorte, nourries Bans la rusticite, aussi
bien que mot, pauvre porcher" (17).
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L'Association fondce par Saint-Jure a Amiens en 1646 conip-
tait des lors 200 membres; it en parle dans presque touter ses
lettres a la fameuse prieure des Ursulines de Loudun, Jeanne des
Anges, qui demandait sa direction. Voici cc qu'il lui ccrit, par
exemplc, Ic 3 dccembre 1646: Ve veux vows faire ouverture dune
chose qui vows pourra servir et a vos soeurs si vous le jugez a
propos. Nous avons err cette villa d'Antiens et autre part , liaison
aver des personnes tie tres grande vertu (le saint baron de Renty en
faisait partie) auxquelles jai resole de donner ten exercice de vertu
a pratiquerchaque mois, et moi je tdcherai d'etre de la partie; nous
tie faisons que commencer. Le premier exercice que jai donne et le
fondement de tons les autres, est de noes unir intimement aver
Notre Seigneur Jesus Christ et de rapporter tout la, puisqu'aussi
Jesus Christ est noire tout... A ce dessin, it fattdra lire et refire et
bien posseder les lectures suivantes: le chapitre quatrierne de la
seconde panic de /'Homme spirituel, ob it est parle de !'union aver
Jesus Christ, le chapitre second de la premiere partie, qui traite de
l'exemple de Notre Seigneur Jesus Christ'(18).
Le 23 aout suivant it diva: 71 taut que vows avertissiez tons nos
chers associes de pratiquersoigneusement et exactentent l'exercice
3 on 4 fois par jour, car a ntoins de cette pratique on tie peat
acquerir la vertu in faire on fond de foi et d'esperance. 11 le taut
done faire exactetnent, tnais sans gene, contrainte ni inquietude,
tout par amour. La pratique de /'exercice de l'esperance esi an livre
des Trois filles de Job, p. 441; compte Celle de la foi esi en la
p. 209' (19).
Inutile de multiplier les citations . Saint-Jure se peint dans sa
correspondance. 11 pratique et fait pratiquer dex exercices, lire et
refire cc qu'il a lui-memo ccrit dans tolls scs ouvrages: Jesus
Christ est notre tout. Pell de jesuites ont eu CUmme lei la possibili-
tc de consacrer toute Icur activitc littrraire au theme cssentiel de
Icur vocation: faire connaitre ct aimer le Fils de Dicu, Jesus Christ
Notre Seigneur . Jamais it nc pcrdra de vue cc programme, qu'il
considere a juste titre comme la reponse a un appel particulier de
Dieu et qu ' il embrasse dans I'enthousiasme: 'Les grandes antes,
ccrit-il, ont toujours de grandes pensees: n'abaissons pas les notres,
mais portons les continuellement an plus excellent objet du nion-
de, it savoir a celtti qui (,it est le Createur et le Saciveur' (20).
II reprendra done :t son compte le travail du P. Le Gaudier et
le titre sera de nouveau: be la connaissance el de 1'aniour (lit F'ils
de Dieu Notre Seigneur Jesus Christ. II developpera Iui aussi les
motifs, les exercices et ICs cffets de cet amour, non plus cette fois
dans le cadre de la logiquc aristotelicienne , mais en faisant parler-
toute I'Irglise : Apotres, Peres, theologiens et auteurs spirituals de
toutes Ies ecoles et de sous Ies siecles, et it n 'hesite pas a citer a
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cote d'eux les sages paiens, Aristote et Platon, Epictctc et Scne-
que: "Tout est a vous, rnai.s vous, vows etes au Christ et le Christ est
a Dieu". Memoire et fraicheur d'esprit lui permettent d'enchaincr
"elegamment", comme it aime a dire et it faire, des centaines de
beaux textes. Sa joie est de mettre cn lumiere ce que I'Ecriture et
la Tradition contiennent de plus beau sur le Christ. Ascctique et
esthetique s'opposent si peu chex Iui que, parmi les motifs d'ai-
mer Notre Seigneur, sa souveraine beaute occupe one place
importante: Notre Seigneur est parfait en toutes les beautcs. Les
titres des chapitres en donnent I'idce: 'De la beaute que Notre
Seigneur avait etant encore hontme morsel", "Reponse a one objec-
tion: quel pouvoir doit avoir stir nous la beaute de Notre Sei-
gneur?"... (21).
Avec Saint-Jure nous entrons dans un certain platonisme chre-
tien, qui lui est tout-a-fait personnel. Plutot que des raisonne-
ments, ii nous offre des exemples. S'adressant a des pretres, it
leur dedie La vie du R.P. Maistre Jean Avila, prestre sectilier: A
tous les bons et fideles ouvriers de la Vigne de Notre Seigneur qui
est err France. S'il a choisi ce modele, c'est que saint Jean d'Avila,
comme saint Ignace de Lovola, concentre son attention et son
amour sur la personne du Christ. "Stan[ interroge par on vertueux
theologien quel avis it avail a lui dormer pour s'employer tttile-
ment a la predication, Jean d'Avila lui repondit: c'est d'airner
beaucoup Notre Seigneur" (22).
Les historiens de la devotion au Coeur de Jesus citent volon-
tiers les page oi, en 1646, Saint-Jure declare: "Oui, c'est dans le
coeur de Notre Seigneur que nous devons faire routes nos opera-
tions... Nous devons y produire les acres de l'amour de choix, de
complaisance, de bienveillance, de preference, d'aspiration, y exer-
cer les adorations, les glorifications, les louanges, les intentions
tres pores, les remerciements, les of frundes, les hontntages, les
abandonnements de soi, les abaissements, les aneantissements, les
degagements de toutes les creatures et les elevations par dessus
routes les cltoses du monde et ld posseder la joie et le repos en Dieu
comme en noire centre. Voila ce que nous devons faire darts le
coeur de Noire Seigneur et comment it fattt nous unir a hii"(23).
Les histories dont nous parlons rnettent Line majuscule au
mot coeur , comme s'il s'agissait du coeur physique, qui fera plus
tard l'objet d'un culte particulier, mais Saint-Jure Wen met pas.
Pour lui et pour ses successeurs, les PP. Nouet et Nepveu, le coeur
est ici le svrnbole de I'amour incarne, c'est-a-dire de la personne
meme de Notre Seigneur.
Uric image analogue se trouvera quelques annces plus tard
darts Ics volumes de meditations du metric Saint-Jure intitnICs
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L'union avec Notre Seigneur Jesus Christ dens ses principaux
mysteres : 'Jesus Christ est l'airspirituel que noun devons constant-
nient respirer... aspirant Notre Seigneur incarne ou nouveau-ne...
avec des actes de foi... croyant qu'il s'est incarne... Notre occupa-
tion continuelle et noire plus cher exercice doii titre une respira-
tion perpetuelle de Jesus Christ comme de noire air spirituel et
puffs une expiration et un renvoi de lui-meme a Dieu son Pere pour
titre aupres de lui noire mediateur... pour y titre noire tout'. Cc
developpement, traditionnel d'ailleurs, est base sur un contresens
hiblique (Spiritus uric nostri Christus Dontinibus, dans les Thren.
4,20). Saint-Jure n'en disconvient pas, mais it lui suffit que saint
Irenec, saint Justin, Origene, Tertullien, saint Ambroise, saint
Jerome et une multitude d'autres Peres I'entendent litteralement
de Notre Seigneur (24).
Apres Saint-Jure, ne en 1588, le P. Jacques Nouet (25), ne en
1605, nous montre admirablement la tradition de la ligne asceti-
quc des jesuites malgre les changements de climat: "L'esprit du
Christ, noun dit-il plusicurs fois, est un esprit serieux'. Apres le
temps de Louis XIII celui de Saint-Jere et de Lallemant, voici le
rcgne de la raison classique, au siecle de Louis XIV.
Durant le sejour de Nouct a Bourges probablement en mars
1632, alors qu'il etait en seconde annec de theologic, sc produisit,
sur ('initiative du P. Louis Lallemant, alors Pere spirituel des
etudiants jesuites, I'evenement qui marque touts sa vie: le P. Lal-
lemant, peu avant la fete de saint Joseph, appcllc Jacques Nouet
et Paul Raguenau et (cur offre de demander avec lui a saint
Joseph la grace qu'ils desirent. Nouct demande de parler et
d'ecrire dignement de Notre Seigneur - cc mot "dignenent" est
typique du personnage. Pierre Champion qui rapporte le fait dans
la vie du P. Lallemant, ajoute avec raison: "('cute grace a pare avec
eclat clans tout le tours de sa vie. Ses predications en ont ete les
preuves, et surtout son grand ouvrage de .le.ctts Christ, qui lni a
cotite le travail de plusienrc annees et qu'il n'a acheve que pelt
avant sa mort'(26). Le grand ouvrage en question est intitule
L'homme d'oraison , mais Champion a raison de l'appeler un
grand ouvrage de Jesus Christ. 11 suffit de lire le debut de la
preface: "Vows etes chretiens et cette qualite qui vous est ci
glorieuse vous oblige a pre ndre les sentiments c/ Jesus Christ et a
vivre de son esprit. Or si vous n'aimez I'oraison, certainentent vous
n'avcz Pas l'esprit de Jesus Christ, car ii 1'a singulii remetit aitnee et
pratigtcee dune nianiere si sublime qu'on pent dire que c'est
l'llomnie d'oraison par excellence"(27).
Pour Nouct done, limitation du Christ se concentre sur
limitation de sa pricre. Dans une edition de ses oeuvres en 29
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volumes, publice en 1860, 26 volumes portent Ic titre: L'homme
d'oraison , et les trois dcrniers: La presence de Jesus Christ dans
le Saint - Sacrement . Voici la preface du dernier volume prepare
par Nouct: "Mon cher lecteur, je n'ai pas d'autre dessin daps ce
dernier traits qui me reste pour acheverl'Homme d'oraison que de
vous porter a la devotion vers la sacree Personne de Jesus Christ et
de vous engager a travailler de concert aver toes ses fideles
serviteurs pour lui faire tine couronne de gloire, qui west due qua
lui seal, comme dit saint Ambroise, parse qu'il n 'v a que lui qui soil
souverainement bon, souverainenrent grand, souverainernent
saint"(28). Encore une citation pour finir: "Le P. Alphonse d'Avila,
jesuite, avait ecru en plusieurs endroits de sa chambre ei znCme
duns son breviaire, ces paroles qu'il proferait souvent et qu'il avail
prises pour le principe de sit couduite:.lesus Christus Victor, Jesus
Christ est mon vainqueur"(29). La traduction est du P. Nouet et
resume sa vie.
Nous n'avons presente que quatre noms de jesuitcs du XVIII
siecle : Le Gaudier , Saint-Jure , Nouct, Nepveu, chez lesquels la
figure de Jesus Christ occupe tout ('horizon (30). Si cette figure
revet chez eux des nuances, selon le temperament dc chacun,
c'est , comme nous Ic disions en commencant , qu'il tie s'agit d'un
enseignement officiel, re4u d'autoritc , mail du fruit dune con-
templation personncllc pratiquee a longeur d'annce depuis l'en-
tree au noviciat , et ponctuce par des experiences intimes plus ou
moins profondes . Les traits communs a l'ensemble des jcsuites
apparaitront peut-titre plus facilement a crux qui ont re4u une
formation differente et representent , dins la riche diversitc do
I'Eglise catholique , le patrimoine dune autre famille religieuse. II
Woos sernble a noun , jesuitcs, qua ('image de noire saint fonda-
teur, nous sommes plus portcs a ('exercise educateur de Ia foi
qua la speculation proprement theologique , plus portcs a chcr-
cher Dieu en tout, en pleine melee apostolique , qua noun isoler
pour jouir longuement des dons de l'union a lui.
Nest-ce pas cette tendance qui noun porte a che rcher de
preference la divinite dans I'Humanite du Christ , Ia charite
envers Ics times clans les exemples du Christ . Dans cc tresor, on
pourra titre individucllcment ou a divers moments plus attire par
certains aspects, la beautc , la priers ... mais cc sera toujours
I'Humanite du Seigneur Jesus qui fera pour les jesuitcs ('objet
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"JESUS-CHRIST
FIGURE DU PRETRE -MISSIONNAIRE
DANS L'OEUVRE DE MONSIEUR VINCENT"
PLAN DL' LA CONFERENCE.
INTRODUCITIO\
1 - SAINT VINCENT PRETRE ETMISSIONNAIRE
1) La fondation de l'Oratoire, Clichy
2) La maison des de Gondi
3) Folleville-Chatilion
4) Svnthese des evenements successifs
2 - JESUS-CHRIST MODP-LE DU PRETRE




Deux anecdotes presentent bien le probleme de la reforme du
clerge en France. La premiere se situe lors du voyage de Francois
de Sales a Paris, en 1618-1619. L'eveque de Geneve avail ete prix a
parti par cet hornrne impossible qu'etait Adrien BOURDOISE
(1584-1655) parce qu'il avail prefere fonder un ordre feminin au
lieu de travailler a la reforme du clerge francais. Francois aurait
repondu "j'v ai truvaille rnoi-merne assez longtemps at j'ai eu la
consolation de voir an bon pretre, mais je n'ui pu parvenir a en
faire an second, at je n'ai pause aux filles de la Visitation que
lorsque j'ai eu perdu toute esperance de reussir a l'egard des
ecclesia stiques" (1).
Ce recit fait apparaitre une des grander preoccupations des
refonnateurs (2) de I'Eglisc de France. Berulle, Bourdoise, puis
Condren, Oilier, Eudes s'cmploycrent a resoudre Ic prohlcme de
la reforme sacerdotale sans laquelle merne "1'invasion mystique"
aurait ete seulernent un orage ci'ete qui denude les racines sans
apporter soulagement aux piantes. Si 'le sacerdoce n'etait pas
